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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذلند أبو ليل

التحكيه رديفاً للقضاء يف حل امليازعات
 دراشة فقَية -د .ذلند ذلنود أبو ليل*
تاريخ قبول البحث3219/1/11 :م

تاريخ وصول البحث3219/5/32 :م

ملخص

ٌفيعد التحكيـ أحد الوسائؿ األساسية التي شرعيا اإلسالـ لحؿ المنازعات بيف الناس ،وتتسـ حمولو
غالباً بخاصية السرعة ،وضمانة الحقوؽ ،ومراعاة جوىر العدالة ،وتخفيؼ حدة الخصومة.

ويمعب التحكيـ في العصر الراىف دو اًر ميم ًا في حؿ المنازعات الدولية التجارية منيا ،واالقتصادية

والسياسية واإلقميمية فضالً عف تأثيره في حؿ المنازعات الداخمية.

وجاءت ىذه الدراسة إلبراز دور التحكيـ في حؿ المنازعات كرديؼ لمقضاء في حؿ المنازعات ،مف

خالؿ إبراز مزايا التحكيـ وايجابياتو ،والعالقة بينو وبيف القضاء ،وبياف مجاالتو واآلثار المترتبة عميو في

الفقو اإلسالمي.

وانتيت ىذه الدراسة إلى أف لمتحكيـ دو اًر محورياً فاعالً في حؿ المنازعات الناشئة عف عالقات عقدية

وغير عقدية ،والتي تثور بيف األشخاص بصفتيـ الطبيعية والمعنوية ،وعمى الصعيديف :الداخمي والدولي،
عمى السواء ،وبينت الدراسة كذلؾ أف االجتياد الفقيي كاف لو قدـ السبؽ في بياف أحكامو ،وتحديد آثاره.

كممات دالة (مفتاحية) :الفقو – التحكيـ – القضاء.

Abstract
Arbitration is considered as one of the basic means that has been legislated by Islam
to resolve the people's disputes. Usually the resolutions of the arbitration are fast, guarantee
the rights, respect the essence of justice and reduce the level of the controversy.
Today, arbitration plays a vital role in resolving the international disputes such as
the economic, political and local disputes as long as its effect upon the resolution of the
internal disputes.
This study highlights on the arbitration role in resolving the disputes as along with
judiciary through showing the advantages of the arbitration and explain the relationship
between arbitration and judiciary. And clarify its areas and its implications in jurisprudence.
This study found out that the arbitration has a pivotal role in resolving the disputes
resulting from the contractual and non-contractual relationships and the disputes resulting
from the people in their natural and moral capacity, both internally as well as externally
The study has shown the jurisprudence has taken the lead in explaining the terms
and effects of the arbitration.

* أستاذ مشارؾ ،قسـ الفقو وأصولو ،كمية الشريعة ،الجامعة األردنية.
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التحكيه رديف ًا للقضاء يف حل امليازعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املقدمة.

الحمد هلل الكريـ األكرـ الذي ب أر النسـ ،فأفاض النعـ وعمـ بالقمـ ،عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ ،والصالة والسالـ عمى اإلماـ

األعظـ ،والقاضي األحكـ ،والمفتي األعمـ ،الذي أوتي جوامع الكمـ ،وروائع الحكـ ،نبينا وحبيبنا محمد  وعمى آلو وصحبو،
ىداة األمـ ،ومصابيح الظمـ ،وبعد:
فيعد التحكيـ أحد ثالث وسائؿ أساسية ،شرعيا اإلسالـ لحؿ المنازعات بيف الناس وىي :القضاء والتحكيـ والصمح،
فضالً عف وسائط بديمة أخرى دونيا أىمية ،ويعتبر التحكيـ وسطاً بينيا مف حيث جمعو بيف صفتي الرضائية في المجوء إليو
ابتداء ،واإللزامية في قبوؿ نتيجتو ،وتتسـ حمولو في األغمب األعـ بخاصية السرعة ،وضمانة الحقوؽ ،ومراعاة جوىر العدالة،
ً
وتخفيؼ حدة الخصومة.
ويمعب التحكيـ في العصر الراىف دو اًر ميماً في حؿ المنازعات المختمفة الدولية التجارية منيا ،واالقتصادية والسياسية

واإلقميمية ،فضالً عف تأثيره في حؿ المنازعات الداخمية كالقضايا االجتماعية التي يجوز فييا الصمح كحوادث الطرؽ،
والنزاعات حوؿ األراضي واألمالؾ ،والقضايا األسرية كحاالت الشقاؽ بيف الزوجيف.

فمذا شرع اإلسالـ التحكيـ ،ووسع مف مداه ،وجعمو رديفاً لمقضاء في حماية العدالة ،وىو فوؽ ذلؾ مظير مف مظاىر

تكريـ اإلسالـ لإلنساف ،وأىميتو لتحمؿ المسؤولية ،بؿ يعتبر بعضيـ التحكيـ مف حقوؽ اإلنساف وحريتو ،ولذلؾ تنص بعض
الدساتير عمى حرية المجوء إلى التحكيـ.

أٍنية الدراشة.

ال تخفى أىمية التحكيـ في العالـ اليوـ ،ولذلؾ شرعت لو قوانينو الخاصة ،كمػا وجػدت العديػد مػف االتفاقيػات الدوليػة اليػوـ

التي تنظـ أحكامو ،ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ -وقد تكػوف مػف أىميػا –اتفاقيػة نيويػورؾ المبرمػة فػي عػاـ ٜٔ٘ٛـ ،كمػا أنشػئت
مراكز التحكيـ المختمفة في مختمؼ أنحاء العالـ ،وقد وصمت مػؤخ اًر لػدوؿ عالمنػا العربػي ،نػذكر منيػا مركػز القػاىرة اإلقميمػي
لمتحكيـ التجاري الدولي ،ومركز مجمس التعاوف في البحريف ،ومركز دبي لمتحكيـ التجاري الدولي.

ومػف ىنػػا ،فستسػػعى ىػػذه الد ارسػػة إلبػراز دور التحكػػيـ فػػي حػػؿ المنازعػػات بوصػفو رديفػاً لمقضػػاء فػػي ذلػػؾ ،وجػػاءت

ىذه الدراسة لتبيف عالقة التحكيـ بالقضاء ،مع إبراز أوجو الشػبو واالخػتالؼ بينيمػا ،وبيػاف أىػـ مجاالتػو وآثػاره فػي الفقػو،
مع اإلشارة ألىـ القوانيف والتشريعات ذات الصمة.
مشكلة الدراشة.

تظير مشكمة الدراسة مف خالؿ طرح األسئمة اآلتية:

ٔ -ما أوجو الشبو واالختالؼ بيف التحكيـ والقضاء؟
ٕ -كيؼ يمكف اعتبار التحكيـ رديفاً لمقضاء؟ وىؿ ىو قضاء مف نوع خاص لو أحكامو الخاصة؟
ٖ -ما أبرز مميزات التحكيـ؟

ٗ -ما مجاالت التحكيـ في الفقو اإلسالمي؟
٘ -ما اآلثار المترتبة عمى عقد التحكيـ؟
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أٍداف الدراشة.
تيدؼ ىذه الدراسة لما يأتي:
ٔ -بياف تعريؼ التحكيـ في الشريعة والقانوف ،وبياف دوره في حؿ النزاعات بجانب القضاء.
ٕ -بياف العالقة بيف التحكيـ والقضاء.
ٖ -إبراز مميزات وخصائص التحكيـ.

ٗ -بياف مجاالت التحكيـ ،وبياف آثار عقد التحكيـ.

٘ -بياف موقؼ القانوف مف التحكيـ في الفقو اإلسالمي.
الدراشات الصابقة.

ٔ -التحكيـ بوصػفو وسػيمة لحػؿ المنازعػات الدوليػة بػالطرؽ السػممية فػي الشػريعة اإلسػالمية ،أحمػد أبػو الوفػا محمػد ،مجمػة
دراسات السعوديةٜٜٕٔ ،ـ.
ٕ -التحكيـ بوصفو وسيمة لفض المنازعات ،د .عثماف النور عثماف الحاج ،مجمة الدراسات العميا – جامعة النيميف.
ٖ -التحكيـ وأثره في حؿ الخصومات في ضوء الشريعة اإلسالمية ،د .محمود أحمػد أبػو ليػؿ ،مجمػة د ارسػات ،الجامعػة األردنيػة،
ٜ٘ٔٛـ.

وتتميز ىػذه الد ارسػة بأنيػا ستسػمط الضػوء عمػى مكانػة التحكػيـ ودوره فػي حػؿ المنازعػات رديفػاً لمقضػاء ،مػف خػالؿ

التوسػع فػػي المقارنػة بينػػو وبػيف القضػػاء ،والتركيػز عمػػى إبػراز خصػػائص التحكػيـ وايجابياتػػو بشػيء مػػف التفصػيؿ ،وبيػػاف رأي القػػانوف
في المسائؿ المعروضة ،وىو ما لـ يبرز في الدراسات السابقة.
ميَج الدراشة.

سيتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج االستقرائي التحميمي المقارف ،فسيقوـ الباحث باسػتقراء األقػواؿ المختمفػة ذات

العالقة بموضوع البحث ومف ثػـ القيػاـ بتحميميػا والتعقيػب عمييػا وابػراز الػرأي الشػرعي فييػا ،مػع عقػد المقارنػات بػيف الفقػو
اإلسالمي مف جية والقانونييف والتشريعات مف جية أخرى.
خطة الدراشة.

جاءت خطة الدراسة عمى النحو اآلتي:

تمهيد :الخطوات الشرعية المتدرجة لحؿ النزاعات في الشريعة اإلسالمية.
المبحث األول :مفيوـ التحكيـ في الفقو اإلسالمي والقانوف وبياف مشروعيتو وايجابياتو.
المبحث الثاني :المقارنة بيف التحكيـ والقضاء.
المبحث الثالث :مجاؿ التحكيـ في الفقو اإلسالمي.
المبحث الرابع :آثار التحكيـ في الفقو اإلسالمي.
الخاتمة :وفييا أىـ النتائج والتوصيات.
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التحكيه رديف ًا للقضاء يف حل امليازعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التنَيد :اخلطوات الشرعية املتدرجة حلل اليساعات يف الشريعة اإلشالمية.

مف نافمة القوؿ إف اإلنساف مػدني بطبعػو ،اجتمػاعي فػي حياتػو ،وال بػد لػو مػف التعامػؿ مػع اآلخػريف ،وتبػادؿ المصػالح

معيـ ،واالرتباط بيـ بعالقات مختمفة ،مف أجؿ تػأميف ضػروراتو ،واشػباع حاجاتػوظ ونظػ اًر الشػتباؾ الرغبػات ،وتنػازع األىػواء،

وسػػموؾ بعػػض النػػاس مسػػمؾ الظمػػـ والشػػطط والتعسػػؼ فػػي اسػػتعماؿ الحػػؽ ،ونحػػو ذلػػؾ ممػػا ىػػو مػػف ع ػوارض البشػرية ومظػػاىر
الضػعؼ اإلنسػػاني ،فػال بػػد أف ينشػأ بػػيف النػاس مػػف جػراء ذلػػؾ ،بعػض االختالفػػات والخصػومات التػػي تحتػاج إلػػى عػالج نػػاجح،
وحػػؿ عػػادؿ يحسػػـ النػزاع ويمنػػع الظمػػـ ،ويضػػع الحػػؽ فػػي نصػػابو(ٔ) ،والحقيقػػة أف الخػػالؼ واالخػػتالؼ والخطػػأ والصػواب فػػي
المجتمع اإلنساني ،ظاىرة متأصمة وجدت مع اإلنساف منذ فجر الخميقة عندما اختمؼ ولدا آدـ لصمبو ىابيؿ وقابيؿ.

وقد شرع اإلسالـ لحؿ ىذه الخصومات طريقة القضاء ،وىو الطريؽ األصمي لحؿ الن ازعػاتظ ألنػو صػاحب الواليػة
العامة في ىذا الشأف ،وىو مف مظاىر سيادة الدولة ومف أىـ مسؤولياتيا.
إال أف ىناؾ طرقاً أخرى لحؿ النزاعات قد شرع المجوء إلييا مف أبرزىػا طريػؽ التحكػيـ بشػروطو وضػوابطوظ إذ إنػو

عدالػػة مكممػػة لمطريػػؽ األولػػى ،وقضػػاء خػػاص رديػػؼ لمقضػػاء الرسػػمي ،يخفػػؼ مػػف أعبائػػو وأثقالػػو ،ويعمػػؿ تحػػت ظمػػو
واشرافو ،ويشكؿ معو منظومة متكاممة لتسوية المنازعات.
املبحح األول:

مفَوو التحكيه يف الفقُ اإلشالمي والقاىوٌ وبياٌ مشروعيتُ وإجيابياتُ.
املطلب األول :تعريف التحكيه يف الفقُ اإلشالمي.
أوال :تعريف التحكيم لغة:

َّ
الحكػـ ىػو القضػاء فػي الشػيء بأنػو كػذا أو لػيس بكػذا ،سػواء ألػزـ غيػره أـ ال،
التحكيم في المغة :مصدر فعؿ
((حكػـ)) ،و ُ
لمحكـ ىو المنع ،قاؿ ابف فارس ()الحاء والكاؼ والميـ أصؿ واحد وىو المنع مػف الظمػـ)) ،ومنػو تتفػرع
والمعنى المحوري ُ
المعاني األخرى(ٕ).

الحكػـ يقتضػي المنػػع
وسػمي القضػاء والفصػؿ فػي الخصػومات حكمػاًظ ألنػو يمنػع الظمػـ والخصػومة ،جػاء فػي الفػروؽ :أف ُ

عػػف الخصػػومة مػػف قولػػؾ أحكمتػػو إذا منعتػػو ،ويجػػوز أف يقػػاؿ :فصػػؿ األمػػر عمػػى األحكػػاـ بمػػا يقتضػػيو العقػػؿ والشػػرع)ٖ( .ومػػف
معانيػػو التفػػويض ،وح ّكػػـ فالن ػاً فػػي كػػذا إذا جعػػؿ أم ػره إليػػو ،وفوضػػو بػػالحكـ ،وح ّكمػػو فػػي األمػػر تحكيمػػا أم ػره أف يحكػػـ،

وح ّكمػػت الرجػػؿ فوضػػت الحكػػـ إليػػو ،وأمرتػػو أف يحكػػـ فيػػو ،واحتكم ػوا إلػػى الحػػاكـ وتحػػاكموا أي :تخاصػػموا ،والمحاكم ػة
وت وقَ ْد أ ِ
َّ ِ
ُمُروا أَن َي ْكفُُروا ِب ِه[النساء.]ٙٓ :
بمعنى :المخاصمة ،قاؿ تعالىُ  :ي ِر ُ
يد َ
ون أَن َيتَ َحا َك ُموا إِلَى الطا ُغ َ
واستحكـ فالف :تناىى عما يضره في دينو ودنياه(ٗ).
ثانياً :تعريف التحكيم في االصطالح الفقهي.

اكتفاء بمعناه المغوي والعرفػي ،ولكػف بينػوا
لـ يتعرض غالبية فقياء الشريعة لتعريؼ التحكيـ في صورة حد منطقي،
ً
معناه وماىيتو في معرض ذكر مشروعيتو ووظيفتو وحكاية صورتو والتمثيؿ لو.
فقد جاء مثالً في الشرح الكبير ممزوجاً بمتف خميؿ" :وجاز لمتداعييف تحكيـ رجؿ غير خصـ مف غير تولية قاض لو
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يحكمانو في النازلة بينيما".

ومثؿ ذلؾ جاء عند الشافعية والحنابمة(.)ٙ

بيػػد أف الحنفيػػة يعرفػػوف التحكػػيـ بشػػكؿ صػريح ،إذا عرفػػوه بأنػػو( :توليػػة الخصػػميف حاكمػاً يحكػػـ بينيمػػا)( ،)ٚوىػػو مفػػاد

تعريؼ مجمة األحكاـ العدلية ،حيث نصت المادة (ٓ )ٜٔٚمنيا عمػى أف" :التحكػيـ ىػو :عبػارة عػف اتخػاذ الخصػميف حاكمػاً

برضاىما لفصؿ خصومتيما ودعواىما ويقاؿ لذلؾ حكـ ((بفتحتيف)) ،ومحكـ (بضـ الميـ وفتح الحاء وتشديد الكاؼ المفتوحة).

بيد أف تعريؼ المجمة فيو إضافة "برضاىما"ظ ألف بو تماـ العقود وانعقادىا ،وىو يفيـ مف التعريػؼ الفقيػي الحنفػي
بإضافة التولية إلى الخصميف.
وفي التعريفيف دور حيث أعيد ذكر المعرؼ في التعريؼ.

والمقصود في الخصميف في كال التعريفيف الفريقاف المتخاصماف ميما تعددوا ،وليذا أعيد عمييما ضمير الجماعة فػي
صذ َذم ِ
قولػػو تعػػالىََٰ  :هذ َا ِ
صذ ُذموا ِفذذي َرِّب ِهذ ْذم[الحػج ،]ٜٔ :جػػاء فػػي المصػػباح المنيػػر ((الخصػػـ يقػػع عمػػى المفػػرد وغيػره
ان ْ
ان َخ ْ
اختَ َ
الذكر واألنثى بمفظ واحد ،وفي لغة يطابؽ في التثنية والجمع ،فيجمع عمى خصوـ وخصاـ))(.)ٛ
وعرؼ مجمع الفقو اإلسالمي التحكيـ بأنو" :اتفاؽ طرفي خصومة معينة عمى تولية مف يفصػؿ فػي منازعػة بينيمػا ،بحكػـ

ممزـ يطبؽ الشريعة اإلسالمية"(.)ٜ

ويالحظ عمى ىذه التعاريؼ إجماالً ما يأتي:
أ) أنيا حصرت التحكيـ في الخصومة ،مع أنو قد يكوف في غير الخصومة أيضاً ،كالتحكيـ في جزاء الصيد إذا قتمػو
الص ْي َد وأَنتُم حرم ۚ ومن قَتَمَ ُ ِ
الم ِ
ذن
اِّ ِّمثْذ ُل َمذا قَتَ َذل ِم َ
ُّها الَِّا َ
حرـ ،قاؿ تعالىَ  :يا أَي َ
ذه مذن ُكم ُّمتَ َع ِّم ًذدا فَ ََ َذٌ ٌ
آم ُنوا َال تَ ْقتُمُوا َّ َ ْ ُ ُ ٌ َ َ
ين َ
ُ
َّ
الن َعِم َي ْح ُك ُم ِب ِه َا َوا َع ْد ٍل ِّمن ُك ْم [...المائدة.]ٜ٘ :

وكالتحكيـ في عقد النكاح عنػد الشػافعية ،فمػو خطػب رجػؿ امػرأة ال ولػي ليػا ،جػاز ليمػا عنػد الشػافعية تحكػيـ رجػؿ

عدؿ يتولى إجراء العقد بينيما ،وبخاصة إذا كانا في دار حرب أو في منطقة نائية عف القاضي(ٓٔ).

وكػذلؾ نكػاح التحكػػيـ عنػد المالكيػة ،وىػػو عقػد نكػاح بػػال ذكػر ميػر وال إسػػقاطو مػع صػرفو لحكػػـ أحػد(ٔٔ) ،إمػا أحػػد

الزوجيف أو غيرىما(ٕٔ).

ب) أنيا توىـ أف المحكـ ال يعيف إال مف قبؿ الخصػميف وبرضػاىما ،مػع أنػو يعػيف فػي بعػض الحػاالت مػف قبػؿ القاضػي كمػا
في التحكيـ بيف الزوجيف.
َهمِ َهذا [...النسػاء ،]ٖ٘ :فالخطػاب فػي اآليػة
َهمِ ِه َو َح َك ًمذا ِم ْذن أ ْ
اق َب ْيِن ِه َما فَ ْاب َعثُوا َح َك ًما ِم ْن أ ْ
قاؿ تعالىَ  :وِا ْن ِخ ْفتُ ْم ِشقَ َ
لمحكاـ واألمراء عمى الراجح(ٖٔ).
وكذلؾ الشأف في حكومة العدؿ ،وىي الواجب الذي يقدره حاكـ أو محكـ في جناية ليس فييا مقػدار معػيف مػف المػاؿ(ٗٔ)،

قػػاؿ فػػي النيايػػة" :سػػميت حكومػػة لتوقػػؼ اسػػتمرار أمرىػػا ،وىػػو اسػػتقرار المػػاؿ لممجنػػي عميػػو عمػػى حكػػـ حػػاكـ أو محكػػـ بشػػرطو،
ومف ثـ لو اجيتد فيو غيره لـ يستقر"(٘ٔ).

املطلب الجاىي :تعريف التحكيه يف القاىوٌ.

لقد أقرت معظـ التشريعات الحديثة التحكيـ ،ونظمتو إما في قانوف خاص أو مف خالؿ قانوف المرافعات.
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التحكيه رديف ًا للقضاء يف حل امليازعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومػف ىنػػا ،فقػػد اىػػتـ فقيػػاء القػػانوف وشػراحو بتعريػػؼ التحكػيـ ،وكػػذا تعرضػػت لػػو قػرارات المحػػاكـ ،وتعػػددت ىػػذه التعريفػػات
وتباينت وفقاً لمزوايا المختمفة التي تنطمؽ منيا ،ونستطيع أف نرصد منيا خمسة اتجاىات:

االتَذذاا األول :تعريػػؼ التحكػػيـ باعتبػػاره اتفاقػاً وعقػداً بػػيف أطػراؼ عالقػػة قانونيػػة معينػػة ،عقديػػة أو غيػػر عقديػػة عمػػى الفصػػؿ فػػي

نزاع قائـ أو محتمؿ عػف طريػؽ أشػخاص يػتـ اختيػارىـ كمحكمػيف أو أف يعيػدوا لييئػة مػف الييئػات أو مركػز مػف م اركػز التحكػيـ
الدائمة لتتولى تنظيـ عممية التحكيـ وفقاً لمقواعد أو الموائح الخاصة بيذه الييئات أو المراكز.

وفد عرفو د .أبو الوفا بأنو" :اتفاؽ عمى طرح النػزاع عمػى شػخص أو أشػخاص معينػيف ليفصػموا فيػو دوف المحكمػة

المختصة بو"( ،)ٔٙثـ بػيف أنػو بمقتضػى التحكػيـ ينػزؿ الخصػوـ عػف االلتجػاء إلػى القضػاء مػع التػزاميـ بطػرح النػزاع عمػى محكػـ
أو أكثر لمفصؿ فيو بحكـ ممزـ(.)ٔٚ

االتَاا الثاني :تعريؼ التحكيـ باعتباره نظاماً قانونياً متكامالً خاصاً لفصؿ المنازعػات موازيػاً أو بػديالً لمقضػاء ،فقػد عػرؼ بأنػو:

"نظػػاـ يمجػػأ إليػػو الخصػػوـ لفػػض ن ازعػػاتيـ مػػف قبػػؿ أشػػخاص مختػػاريف ومتفػػؽ عمػػييـ فيمػػا بيػػنيـ يخػػوؿ ليػػـ سػػمطة الفصػػؿ فػػي
النزاع"(.)ٔٛ

االتَاا الثالث :تعريؼ التحكيـ باعتبػاره عمػؿ المحكػـ ،فقػد عرفتػو المحكمػة الدسػتورية العميػا فػي مصػر بيػذا االعتبػار بأنػو" :ىػو

عػػرض نػزاع معػػيف بػػيف طػرفيف عمػػى محكػػـ مػػف األغيػػار يعػػيف باختيارىمػػا ،أو بتفػػويض منيمػػا ،أو عمػػى ضػػوء شػػروط يحػػددانيا

ليفصػػؿ ىػػذا المحكػػـ فػػي ذلػػؾ الن ػزاع بق ػرار يكػػوف بعيػػداً عػػف شػػبية الم ػواالة مجػػرداً مػػف التحامػػؿ ،وقاطع ػاً لػػدابر الخصػػومة فػػي

جوانبيا التي أحالت الطرفاف إليو بعد أف يدلي كؿ منيما بوجيو نظره تفصيالً مف خالؿ ضمانات التقاضي الرئيسة"(.)ٜٔ

االتَاا الرابع :عرؼ التحكيـ بمالحظة الجانب القانوني فيو بأنو "حؽ قرره القانوف لألفراد يخػوؿ ليػـ االتفػاؽ عمػى إحالػة

مػػا ينشػػأ بيػػنيـ مػػف نػزاع بخصػػوص تنفيػػذ عقػػد معػػيف ،أو عمػػى إحالػػة أي نػزاع نشػػأ بيػػنيـ بالفعػػؿ عمػػى واحػػد أو أكثػػر مػػف األفػراد
يسموف محكميف ليفصموا في النزاع المذكور ،بدالً مف القضاء المختص(ٕٓ).

االتَاا الخامس :عرؼ التحكيـ باعتبار أثره وغايتو بأنو“ :نزوؿ أطراؼ النػزاع عػف االلتجػاء إلػى قضػاء الدولػة والتػزاميـ
(ٕٔ)

بطرح النزاع عمى محكـ أو أكثر لحسـ النزاع بحكـ ممزـ

".

ىػػذا وقػػد عزفػػت عػػف تعريػػؼ التحكػػيـ أو اتفػػاؽ التحكػػيـ بعػػض التش ػريعات واألنظمػػة القانونيػػة فػػي الػػدوؿ العربيػػة،
واكتفت بالنص عمى جواز االتفاؽ عمى التحكيـ فػي نػزاع أو ن ازعػات معينػة قائمػة أو محتممػة ،ومػا يسػتتبع ذلػؾ مػف اإلشػارة إلػى
عناصره ومفترضاتو وىو المسمؾ الذي سمكو جؿ فقياء الشريعة كما ذكرنا(ٕٕ).

وىذه التعاريؼ عمى تعددىا وتنوعيا وتباينيا فػي الشػكؿ ،ال تنػاقض بينيػا وانمػا يكمػؿ بعضػيا بعضػاً ،ويفيػد مجموعيػا أف

التحكيـ عدالة خاصة مف سماتيا األساسية ما يأتي:

أوالً :التحكيم وسيمة قضائية اتفاقية ،سواء كػاف فػي صػورة شػرط تحكػيـ أـ فػي صػورة مشػارطة تحكػيـ ،فيػو قضػاء اختيػاري
ػاميف أو خاصػ ّػيف،
قوامػػو اتفػػاؽ قضػػائي عمػػى التحكػػيـ بػػيف أط ػراؼ المنازعػػة س ػواء أكػػانوا أشخاص ػاً طبيعيػػيف أـ معنػػوييف ،عػ ّ
ويخضع كسائر العقود ،لمقواعد العامة في الفقو.

ثانياً :التحكيم نظام قانوني يستمد شرعيته من القانون ،يػدور فػي فمكػو ،ويعمػؿ فػي إطػاره ،فػرغـ أف إرادة الخصػوـ ىػي
قواـ وجوده ،والركيزة األساسية لػو ،لكػف ىػذه اإلرادة ال تكفػي وحػدىا لقيػاـ التحكػيـ فػال بػد لتفعيػؿ اتفػاؽ التحكػيـ مػف إجػازة

تشريعية لو تبيف شروطو ،وتحدد نطاقو ،وتضع ضوابط لقواعده واجراءاتو ،ضماناً لتحقيؽ العدالة والصالح العاـ(ٖٕ).
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ىذا ونالحظ ىنا أف تعريؼ التحكيـ سواء عمى مستوى التشريع أو القضاء أو الفقو ،ال يختمؼ فػي جػوىره عػف تعريػؼ
عمماء الشريعةظ إذ إف قواـ كؿ منيما أف يحتكـ طرفاف أو أكثر في خصومة معينة إلى شخص آخر أو أكثر ليفصػؿ بينيمػا
بدالً مف القاضي المختص أصالً بنظر النزاع.

بيػػد أف بعػػض التعػػاريؼ أشػػارت إلػػى شػػرط التحكػػيـ ،وىػػو االتفػػاؽ المسػػبؽ عمػػى المجػػوء إلػػى التحكػػيـ إذا حصػػؿ ن ػزاع فػػي

المسػػتقبؿ فػػي تنفيػػذ بنػػد مػػف بنػػود العقػػد أو تفسػػيرىا ،بينمػػا خػػال التعريػػؼ الشػػرعي مػػف اإلشػػارة إلػػى ذلػػؾ ،وال ضػػير فػػي ىػػذا ،وىػػي

(ٕٗ)
ُّهذا
مسألة مستجدة لـ تعرؼ مف قبؿ لدى فقياء الشريعة ،وصدر الشريعة يتسػع لمثػؿ ىػذا الشػرط عمػالً بقولػو تعػالىَ  :يذا أَي َ
آم ُنوا أ َْوفُوا ِبا ْل ُعقُوِد[المائدة.]ٔ :
الَِّا َ
ين َ

املطلب الجالح :مشروعية التحكيه يف الفقُ اإلشالمي وإجيابياتُ.
أوالً :مشروعية التحكيم.

لقد دلت أدلة الكتاب ،والسنة ،وعمؿ الصحابة عمى مشروعية التحكيـ عموماً ،نوردىا بإيجاز فيما يأتي:

أوالً :الكتاب:

َهمِذ ِذه وح َكمذذا ِّمذ ْذن أ ْ ِ
صذ َذال ًحا ُي َوفِّذ ِ
ذه
ق المَّذ ُ
ٔ) قولػػو تعػػالىَ  :وِا ْن ِخ ْفذذتُ ْم ِش ذقَ َ
اق َب ْي ِن ِه َمذذا فَذ ْ
َهم َهذذا إِن ُي ِريذ َذدا إِ ْ
ذاب َعثُوا َح َك ًمذذا ِّمذ ْذن أ ْ َ َ ً
َب ْي َن ُه َما[النساء.]ٖ٘ :

وجو الداللة :اآلية صريحة في مشروعية التحكيـ ،بؿ استحبابو لإلصالح بيف الزوجيف في حالة الخوؼ مف شقاؽ

بينيما(ٕ٘).
ٕ)

َّ
الن َعِم

الص ْذي َد وأَنذتُم حذرم ۚ ومذن قَتَمَ ُ ِ
ذن
اِّ ِّمثْذ ُل َمذا قَتَ َذل ِم َ
ُّها الَِّا َ
قولو تعالىَ  :يا أَي َ
ذه مذن ُكم ُّمتَ َع ِّم ًذدا فَ ََ َذٌ ٌ
آم ُنذوا َال تَ ْقتُمُذوا َّ َ ْ ُ ُ ٌ َ َ
ين َ
َي ْح ُك ُم ِب ِه َا َوا َع ْد ٍل ِّمن ُك ْم[المائدة.]ٜ٘ :

وقد احتج بيذه اآلية ابػف عبػاس -رضػي اهلل عنيمػا -أثنػاء مناقشػتو لمخػوارج فػي إنكػارىـ لمتحكػيـ ،وقػاؿ :قػد جعػؿ

اهلل حكـ الرجاؿ سنة ماضية(.)ٕٙ
ثانياً :السنة:

ٔ -ما صح عف صح رسوؿ اهلل  أنو قد رضي بتحكيـ سػعد بف معاذ  فػي أمػر الييػود مػف بنػي قريظػة حينمػا رضػوا
بالنػزوؿ عمى حكمو(.)ٕٚ

ٕ -وكذلؾ حكـ  األعور بف بشامة في قضية بني العنبر(.)ٕٛ
ثالثاً :عمل الصحابة:

ٔ -حكـ عمي ومعاوية -رضي اهلل عنيما -أبا موسى وعمرو بف العاص بعد صفيف ،وكتبوا بينيما كتاباً"(.)ٕٜ

ٕ -ثبت منذ عيد الصحابة الكراـ مف خالؿ قضايا عدة تػنازع فييا بعضيـ فالتجػأوا إلػى التحكػيـ فقبمػوه ،منيػا أنػو كػاف
أبي بف كعب منازعة فػي نخػؿ فح ّكمػا بينيمػا زيػد بػف ثابػت  جميعػا ،واختمػؼ عمػر مػع رجػؿ فتحاكمػا
بيف عمر و ّ
إلى شريح ،ومنيا أف عثماف وطمحة تحاكما إلى جبير بػف مطعػـ ، ،عممػاً بػأف ىػؤالء المحكمػيف لػـ يكونػوا قضػاة
في ذلؾ اليوـ(ٖٓ).

اجمللة األردىية يف الدراشات اإلشالمية ،مج ( ،)11ع (2020/ٍ1442 ،)3و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التحكيه رديف ًا للقضاء يف حل امليازعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد أشار الفقياء إلى أف فعؿ التحكيـ لـ ينكره أحد مف الصحابة ،فكاف إجماعاً(ٖٔ).
ثانياً :إيَابيات التحكيم.

نستطيع أف نجمؿ إيجابيات التحكيـ ومزاياه مف خالؿ ما يأتي:

أوالً :سػػرعة الفصػػؿ فػػي المنازعػػات إذا مػػا قػػورف بمػػا يسػػتغرقو الفصػػؿ فييػػا أمػػاـ محػػاكـ السػػمطة القضػػائية وعنصػػر الوقػػت

وعامػػؿ السػػرعة مػػف العوامػػؿ الميمػػة فػػي تنفيػػذ المعػػامالت التجاريػػة الداخميػػة ،وكػػذلؾ المعػػامالت الدوليػػة التػػي تتػػأثر بتقمبػػات
أسعار المواد والصػرؼ ،واف كػاف مػف الجػائز التغاضػي عنػو فػي المعػامالت المدنيػة فإنػو غيػر محتمػؿ فػي المعػامالت التجاريػةظ

لمػػا ينػػتج عنػػو مػػف إربػػاؾ لمخططػػات التجػػار وارىػػاؽ لقػػدراتيـ التنافسػػية ،كمػػا أف مثػػؿ ىػػذا التػػأخير يػػؤدي إلػػى تعطيػػؿ حركػػة

األمواؿ وافساد برامج تنفيذ التعيدات التجارية ،وفػي الحسػـ السػريع لمخػالؼ فػي بدايتػو يػؤدي إلػى تالفػي كػؿ ذلػؾ ،فضػالً
عف تفادي تفاقـ الخالؼ والخصومة وتقميؿ حجـ الخسارة المتوقعة أو زيادة الربح المأموؿ(ٕٖ).
وسرعة الفصؿ في التحكيـ مقارنة بالقضاء ناتج عف األسباب اآلتية:

أ-

التحكيـ يتقيد بمدة محددة يتفؽ عمييا الخصوـ أو تحددىا المحكمة.

ب -الدعوى أماـ المحكمة تمر بمراحؿ متتالية ،حتى تكسب صفتيا التنفيذية والنيائية بخالؼ التحكيـ.

ج -المحكمػػوف يكونػػوف عػػادة متفػػرغيف لمفصػػؿ فػػي خصػػومة واحػػدة ،فيتيسػػر ليػػـ سػػمعيا فػػي وقػػت أقػػرب ممػػا يجػػري عػػادة فػػي
المحاكـ.

د-

ا لقضػاء الرسػمي محػدد فػي عػدد قضػاتو ،ومقيػد بقواعػد منضػبطة ،بينمػا فػي التحكػيـ يػزاد فػي عػدد المحكمػيف بقػػدر
الحاجة مع عدـ التقيد بالضوابط الشكمية ،والمحافظ عمى القواعػد الجوىريػة فػي إجػراءات المحكمػة ،ممػا يػؤدي إلػى

السرعة في حسـ القضية.

ثانياً :المحافظة عمى سرية القضايا وخصوصيات المحتكميف ،حيث يتـ في التحكيـ سبر أغوار النزاع فػي إطػار مػف السػرية
المطمقة بمنأى عف اإلعالـ العاـ والخاص(ٖٖ).

كما أف التجار والمسػتثمريف حريصػوف مػف جيػة أخػرى عمػى عػدـ نشػر خالفػاتيـ ومشػكالتيـ وابقائيػا طػي الكتمػاف ،حتػى

ال تثور شبيات وشكوؾ حوؿ تعامالتيـ ،فتشوه سمعتيـ ،وتيتز الثقة فييـ ،وتضعؼ مكانتيـ في البيئة التجارية(ٖٗ).

ثالثاً :الحكـ التحكيمي قد يكوف أقرب لمواقعية والعدالة مػف الحكػـ القضػائي ظ ألنػو يكػوف مبنيػاً غالبػاً عمػى الواقػع الحقيقػي

لألحػػداث بينمػػا يشػػوه ىػػذا الواقػػع عنػػدما يعػػرض أمػػاـ القاضػػي ،باإلضػػافة إلػػى ميػػزة وجػػود مكػػاف محايػػد لمتحكػػيـ مػػف قبػػؿ

األطراؼ أو مف قبؿ ىيئة التحكيـ(ٖ٘).

رابعاً :إف المسمميف المقيميف خارج الدوؿ اإلسالمية وغير المسمميف المقيميف فييا (أي :في الدولة اإلسالمية) يجػدوف فػي
التحكيـ فرصة لحؿ نزاعاتيـ حسب قواعدىـ المرعية تحت مظمة القضاء الوطني.

وقد يحصؿ نزاع بيف المسمميف المقيميف في دولة أجنبية ،فإذا لجأ المتنازعاف إلػى القضػاء الػوطني فػي مسػألة إلػى

َح َكـ فربما حكػـ بيػنيـ بغيػر الحػؽ وبمػا يخػالؼ الشػريعة اإلسػالمية ،فينفػذ حكمػو ،ممػا يػؤدي إلػى أكػؿ المػاؿ بالباطػؿ واف
كاف ال يحؿ لممحكوـ لو أف يأخذ ما ليس حقاً لو.
وفػػي بعػػض القضػػايا قػػد يػػؤدي تطبيػػؽ القػػانوف األجنبػػي عمػػى موضػػوع الػػدعوى إلػػى نتػػائج وخيمػػة ،كمػػا إذا اتصػػمت

الػػدعوى بقضػػايا األح ػواؿ الشخصػػية ،وأغمػػب أحكاميػػا ثبتػػت بنصػػوص قاطعػػة مػػف الكتػػاب والسػػنة ،ومجػػاؿ االجتيػػاد فييػػا
344
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محػػدود ،فيػػي أقػػرب اتصػػاالً بالعقيػػدة ،فػػإذا كػػاف القػػانوف األجنبػػي يمػػزـ بػػالتبني الػػذي أبطمػػو اإلسػػالـ أو يعتمػػد نظامػاً لممواريػػث
والعػػدة والمحػػارـ والنسػػب ونحوىػػا ممػػا يخػػالؼ أحكػػاـ الش ػريعة ،أو يمنػػع الطػػالؽ منع ػاً باتػػاً ،وكانػػت قواعػػد اإلسػػناد الواجبػػة

التطبيؽ ال تسمح بالرجوع إلى الشريعة اإلسالمية ،ففػي مثػؿ ىػذه الحالػة وأمثاليػا يصػعب إصػالح األضػرار الناشػئة عػف ىػذا
القضاء ،فيكوف المجوء لمتحكيـ بضوابطو الشرعية أفضؿ الطرؽ لتفادي ىذه المحاذير.

كما أف في التحكيـ تيسي اًر لغير المسمميف المقيميف في دار اإلسالـ بالمجوء إليو في أحواليـ الشخصية عند االقتضاء.

خامساً :االقتصاد فػي المصػروفاتظ ألف التحكػيـ ال يسػتدعي إال نفقػات زىيػدة بالقيػاس لمػا تسػتدعيو حالػة الػدعوى أمػاـ المحػاكـ
والتي تتمثؿ في رسوـ التقاضي وأتعاب المحاميف ومصروفات استحضار الشيود وغير ذلؾ.

سادساً :قد يمنع ولي األمر القضاء مف سماع الدعوى في منازعات معينة كتمؾ التي تقادـ عمييا العيػد ،فيكػوف التحكػيـ ىػو
الوسيمة المثمى لمثؿ ىذه المنازعات إذا قبؿ ألطراؼ المعنييف االحتكاـ في أمرىا إلى محكـ.

سذذابعاً :ىنػػاؾ قضػػايا خطيػرة تتصػػؿ بػػالنفع العػػاـ ال سػػبيؿ لمعالجتيػػا إال بػػالتحكيـ ممػػف لػػو واليػػة عامػػة ،كػػالتحكيـ بقضػػايا حػػرب
والنزاعات بيف الدوؿ ،وما يتصؿ بمصمحة عميا لمدولة ،ونحو ذلؾ(.)ٖٙ

ثامناً :التحكيـ أيسر عمى الخصوـ ،مف حيػث إنػو يمكػف أف يقػاـ دوف التقيػد بوقػت أو مكػاف معػيف ،وذلػؾ بخػالؼ القضػاء ،كمػا
ىو معموـ.

الح َكـ مف ِقَبػؿ المتنػازعيف ،وىػذا فيػو
تاسعاً :مف أبرز مزايا التحكيـ أنو يحسـ النزاع بتراضي الخصوـ ،خصوصاً إف كاف تعييف َ
مف الود وطيب الخاطر ما ال يوجد مثمو في الحكـ القضائي(.)ٖٚ

املبحح الجاىي:

املقارىة بني التحكيه بالقضاء.
تتطمب المقارنة بيف التحكيـ والقضاء تعريؼ القضاء أوالً.

املطلب األول :تعريف القضاء لغة واصطالح ًا.
أوالُ :تعريف القضاِّ لغة:

َف الياء لما جػاءت بعػد األَلػؼ ىمػزت ،وجمعيػا ِ
ضْيت ،إِال أ َّ
أقضػية ،ومثػؿ قضػاء
ضايظ ألَنو مف قَ َ
القَضاُِّ :
الح ْكـ ،وأَصمو قَ ٌ
قضية إال أنيا تجمع عمى قضايا ،كيدية وىدايا.
كممة ّ
ولمقضاء معاف متعددة في المغة ،ترجع عند التأمؿ إلى معنى إحكاـ الشيء واتمامو(.)ٖٛ

ثانياً :تعريف القضاِّ اصطالحاً:

لمعمماء تعريفات عديدة لمقضاء ،نذكر منيا تعريفيف لممالكية:

التعريف األول :ذكره عالء الديف الطرابمسي الحنفي في معينو()ٖٜوىو منقوؿ عف ابف رشد كذلؾ وىو" :اإلخبار عف حكػـ
(ٓٗ)

شرعي عمى سبيؿ اإللزاـ" ،ونقمو ابف فرحوف في التبصرة
(ٖٗ)

وقريب منو أيضاً تعريفا الرحيباني في مطالبو

(ٕٗ)

والحطاب في المواىب(ٔٗ) ،والزرقاني في شرحو

والبيوتي في روضو(ٗٗ) ،وىما حنبمياف إذ عرفاه بأنو" :تبييف الحكـ الشرع ػي
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واإللزاـ بو وفصؿ الخصومات".

التعريذذف الثذذاني :البػػف عرفػػة ،فقػػد عرفػػو فػػي حػػدوده بأنػػو :صػػفة حكميػػة(٘ٗ) توجػػب لموصػػوفيا( )ٗٙنفػػوذ( )ٗٚحكمػػو الشػػرعي ولػػو
بتعديؿ أو تجريح ال في عموـ مصالح المسمميف(.)ٗٛ

ويمكف أف نعرفو تعريفاً موج اًز فنقوؿ :القضاء ىو تبييف الحكـ الشرعي في المنازعػات عمػى سػبيؿ اإللػزاـ ممػف واله

اإلماـ الوالية العامة.

املطلب الجاىي :أوجُ الشبُ بني التحكيه والقضاء.
المح ّكـ والقاضي يقػوـ بعمػؿ قػانوني لفػض النػزاع بػيف النػاس وتحقيػؽ العػدؿ وتحديػد صػاحب الحػؽ ،وليػذا
ٔ -كؿ مف ُ
اشترط الفقياء في كؿ منيما صػفات متماثمػة فػي الغالػب( ،)ٜٗإال أف ىنػاؾ بعػض المػذاىب الفقييػة قػد تجػوزت بػبعض
المح ّكـ(ٓ٘).
شروط ُ

المح ّكـ والقاضي ال يتصدى لمنازعات الناس مف تمقاء نفسو دوف رفع األمر إليو.
ٕ -كؿ مف ُ
ٖ -كؿ منيما ممزـ بتطبيؽ الشرع فيما يرفع إليو مف خصومات ويتبع األصوؿ الشرعية فػي سػماع البينػة والػدفاع ويخضػع
فػي حكمػػو إلػػى مبػادئ االسػػتقالؿ والحيػػاد والموضػػوعية والمسػاواة وممػػزـ قانونيػاً بتطبيػػؽ قواعػد القػػانوف المتعمقػػة بالنظػػاـ
العاـ ،ويجرـ مف شيد الزور أمامو عمى أف التعزير عمى ذلػؾ يكػوف لمقاضػي ال لممحكػـ ،ويمكػف لكمييمػا إنيػاء النػزاع

بإجراء مصالحة بيف الخصوـ أمامو تكوف بعد التصديؽ عمييا بمثابة حكـ صادر منو.

ٗ -كالىما تنقطع الخصػومة أمامػو ألسػباب موحػدة ومعينػة فػي القػانوف(ٔ٘) ،وكػذلؾ يػرد كالىمػا ويعتبػر غيػر صػالح ألسػباب
واحدة نص عمييا القانوف(ٕ٘).

المح ّكػـ
٘ -كالىما ال يتقيد في حكمو بآراء مف اختاره ليذا العمؿ ،فالقاضي َيح ُكـ ولو جانب رأي الػوالي الػذي عينػو ،و ُ
يح ُكـ كذلؾ ولو خالؼ رأي الخصميف أحدىما أو كمييما ،أو مف عينو.
 -ٙكالىما ال يحكـ إال في دعوى صحيحة وخصومة حقيقية.

 -ٚكالىما يتقيد بما قيده بو مف واله مف حيث زماف الوالية ومكانيا والمواضيع التي يحكـ فييا.
كمػو ُحك ٌػـ شػرعي متػى اسػتوفى أركانػو وشػروطو ،وممػزـ لمخصػوـ إل ازمػاً جزئيػاً خاصػاً ال يتعػدى المحكػوـ عميػو،
 -ٛكالىمػا ُح ُ
وال يجاوز محمو إلى ما يماثمو(ٖ٘).

املطلب الجالح :أوجُ الفرق بني التحكيه والقضاء.

رغـ كثرة القواسـ المشتركة بيف التحكيـ والقضاء ،إال أف ىنػاؾ أيضػاً فروقػاً عديػدة بينيمػا ،وقػد انفػرد الحنفيػة ببيػاف

معظػػـ ىػػذه الفػػروؽ تفصػػيالً ،حيػػث أوصػػميا ابػػف عابػػديف فػػي رد المحتػػار إلػى أربعػػة وعشػريف(ٗ٘) ،واف كػػاف كثيػػر ممػػا ذكػره مػػف
مسائؿ الخالؼ ،ويمكف إجماؿ أىـ ىذه الفروؽ فيما يأتي:

ٔ -يعد القضاء مؤسسة مف مؤسسات الدولة ومرفقاً مف مرافقيا واحدى سمطاتيا ومظاىر سيادتيا بخالؼ التحكيـ فػإف

ىيئات التحكيـ سػواء أكػانوا أفػراداً أـ م اركػز أـ غػرؼ تحكيميػة فإنػو ال عالقػة ليػا بالدولػة فميسػت مػف مؤسسػاتيا وال
ىيئاتيا العامة ،إنما تعد المؤسسات والغرؼ التحكيمية ىيئات معنوية خاصة.
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ٕ -إرادة الخصوـ تبدو في التحكيـ أبرز منيا في القضاء ،فالخصػوـ ىػـ الػذيف يختػاروف المحكػـ عػادة ،ويحػددوف نػوع
التحكيـ مطمقاً أو مقيداً بالقضاء ،ويحددوف مكانو ومدتو ،وتبرز فيو الصفة التعاقديػة كمػا أشػرنا ،بػؿ اشػترط بعػض
الفقياء رضى الخصوـ بالحكـ الذي يصدره المحكـ(٘٘).

ٖ -واليػػة القضػػاء أعػػـ مػػف واليػػة التحكػػيـظ ألف واليػػة القضػػاء واليػػة عامػػةظ ألنيػػا منبثقػػة عػػف واليػػة اإلمػػاـ أو ال ػوالي،
وواليتيمػا عامػة فكانػػت واليػة القاضػي عامػػة تشػمؿ سػائر الخصػػومات التػي تحػدث فػػي نطػاؽ دائرتػو القضػػائية دوف
التقيي ػػد بخص ػػوـ معين ػػيف ،كم ػػا ينظ ػػر ف ػػي س ػػائر القض ػػايا م ػػف حق ػػوؽ مالي ػػة ومدني ػػة وح ػػدود وغيرى ػػا ،واذا ك ػػاف ل ػػو
اختصاص نوعي فيذا يكوف بتوجيو مف اإلماـ صاحب الوالية العامة والذي ينوب عنو القاضي في القضاء(.)٘ٙ

أما والية التحكيـ فمستندة غالباً إلى إرادة الخصوـ فكانت قاصرة عمييـ.
المح ّكـ في المسائؿ االجتيادية عند بعض الفقياء الحنفية ،،وال يصح نقض حكـ القاضػي مػف
ٗ -لمقاضي نقض حكـ ُ

المح ّكـ باإلجماع(.)٘ٚ
قبؿ ُ
المح ّكػـ فػال يمػزـ بقبػوؿ التحكػيـظ إذ إف التحكػيـ نػاتج عػف
٘ -يمزـ القاضي بالنظر في الخصػومات التػي ترفػع إليػو أمػا ُ
المحتكـ إليو(.)٘ٛ
عقديف رضائييف ،يتـ أوليما بيف طالبي التحكيـ أنفسيـ ،ويتـ اآلخر بينيـ وبيف ُ
 -ٙيجوز تعدد المح ّكميف بحسب إرادة األطراؼ في التحكيـ ،أما في القضاء فإف مبدأ تعدد القضاة ال عالقة لألط ارؼ
بو بؿ ىو خاضع لمنظاـ القضائي في الدولة(.)ٜ٘

 -ٚيمتزـ القاضي بشكؿ كامؿ باألحكاـ الفقيية أو القوانيف وأنظمة المرافعات واإلجراءات ،أما المحكػـ فعنػده فسػحة إمػا
مف تمقاء نفسو أو مف قبؿ الخصوـ في اختيار اإلجراءات ،وقواعػد القػانوف التػي يراعييػا فػي التحكػيـ فيمػا ال يتعػارض
مػػع النظػػاـ العػػاـ ،كضػػمانات التقاضػػي األساسػػية مػػف حقػػوؽ الػػدفاع وغيرىػػا ،وىػػذه الفسػػحة قػػد تضػػيؽ أو تتسػػع بحسػػب
اختالؼ األنظمة ،وذلؾ طبقاً لنص المادة ( )ٖٙمف قانوف التحكيـ األردني ،والمادة ( )ٔ/ٖٜمف قانوف التحكيـ المصري.
 -ٛيمنع القاضي شرعاً مف مزاولة التجارة أو مينة أخرى حتى ال ينشغؿ عف وظيفتو ،وال يستعمؿ سمطتو لمكسب غير
المشػػروع ،والمحك ػػـ ال يمن ػػع م ػػف ذل ػػؾ نظػ ػ اًر لمحدودي ػػة وظيفت ػػو ،ويمن ػػع القاض ػػي م ػػف قب ػػوؿ اليدي ػػة واجاب ػػة ال ػػدعوة
الخاصة ،والمحكـ ال يمنع بعد انتياء التحكيـ.

 -ٜإف الحكـ التحكيمي لو حجية نسبية ،إذ يقتصر أثره عمى المتخاصػميف فقػط ،وفػي الخصػومة التػي حكمػاه فييػا ،ال
ويعد حكمو فضولياً فيما ليس فيػو واليػة شػرعية ،فمػو حكمػاه فػي عيػب مبيػع مػثال فحكػـ بػرده،
يتجاوزىا إلى غيرىاُ ،
لـ يجز لمبائع أف يرده عمى بائعو إال برضاه لعػدـ واليػة المحكػـ عميػو(ٓ ،)ٙوكػذلؾ ال واليػة لػو عمػى العاقمػة وال ينفػذ
حكمو عمييا وال عمى القتؿ بالدية ،بخالؼ القاضي لعموـ واليتو(ٔ.)ٙ

ٓٔ -ذكر الشافعية أف المحكـ ال يحكـ بعممو عمى الراجح ،ويصػح ذلػؾ لمقاضػي(ٕ ،)ٙووجيػو :أف الحكػـ المسػتند إلػى القضػاء
أقوى مف الحكػـ المسػتند إلػى التحكػيـ ،فالقاضػي أعمػى رتبػة مػف المحكػـ فػال يمػزـ مػف إلحاقػو بػو فػي جػواز الحكػـ المسػتند
إلى السبب المتفؽ عميو مف البينة واإلقرار ،إلحاقو بػو فػي جػواز الحكػـ المسػتند إلػى السػبب المختمػؼ فيػو وىػو عممػو ،أمػا
فػػي القػػانوف فػػال يجػػوز لمقاضػػي أف يقضػػي بعممػػو ،ومػػف بػػاب أولػػى المحكػػـ ،فقػػد جػػاء فػػي المػػادة )ٖ( :مػػف قػػانوف البينػػات
األردني رقـ ٗ لسنة ٕٔٓٓـ (ال يجوز لمقاضي أف يحكـ بعممو الشخصي).
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ٔٔ -لػيس لممحكػ ػ ػـ أف يحػبس أو يوقػع الجػزاءظ لػئال يخػرؽ ىيبػػة القضػاء بػؿ غايتػ ػ ػو اإلثبػات والحكػـ ،واذا حكػـ بشػيء م ػ ػف
(ٖ)ٙ
العقوبػػات كػػالقود وحػػد القػػذؼ لػػـ يسػػتوفو  ،لكػػف نػػص المالكيػػة أنػػو يجػػوز لػػو ضػػرب أحػػد الخصػػميف ضػرباً خفيفػاً

كعقوبػػة تعزيزيػػة إذا أثبتػػت عميػػو البينػػة(ٗ ،)ٙونقػػؿ الحمػػوي عػػف صػػدر الشػريعة أف لممحكػػـ الحػػبس(٘ ،)ٙوكػػذلؾ لػػيس
لممحكـ إلزاـ الغير بتقديـ مستند في حوزتو والتقرير باإلثباتات القضائية بخالؼ القاضي(.)ٙٙ
المح ّكـ عمى وصي صغير بما فيو ضرر عميػوظ ألف تحكػيـ الوصػي بمنزلػة الصػمح ،وىػو ال يمػزـ الصػبي
ٕٔ -ال يصح حكـ ُ
()ٙٚ

فيما ىو ضرر عميو ،وحكـ القاضي صحيح متى توافرت شروطو.

ٖٔ -التحكيـ أوسع مف القضاء في االختصاص المكاني ،فالمحكـ ال يتقيد ببمد التحكيـ ولػو الحكػـ فػي الػبالد كميػا(،)ٙٛ
ولػو كػاف الخصػوـ مػػف أمػاكف مختمفػة أو ال يقيمػػوف فػي بمػد التحكػػيـ ،أمػا القاضػي فمقيػػد بػالنظر وفػؽ االختصػػاص
المكاني المقيد لو(.)ٜٙ
ٗٔ -ال يممؾ القاضي التنحي دوف عذر شرعي يوجب عزلوظ ألنو واجب ال حؽ ،ولما فيو مف ضرر عمى الصالح العاـ(ٓ.)ٚ
المح ّكـ فمو أف يتنحػى عػف الميمػة دوف إبػداء األسػباب ،ودوف أف يرتػب التنحػي بذاتػو مسػؤولية عميػو تمكينػاً لػو
أما ُ
مػػف مواجيػػة مػػا قػػد يستشػػعره مػػف حػػرج نتيجػػة مػػا قػػد يتعػػرض مػػف ضػػغوط أو إحسػػاس بعػػدـ اسػػتقامة أحػػد أط ػراؼ
النزاع ،مما قد يصعب عميو البػوح بػو(ٔ ،)ٚوقػد جػاء فػي قػ اررات مجمػع الفقػو اإلسػالمي فػي مػؤتمره التاسػع فػي "أبػو
ظبي"" :ويجوز لمحكـ أف يعزؿ نفسو ولو بعد قبولو (أي :قبوؿ التحكيـ) ما داـ لـ يصدر حكمو"(ٕ.)ٚ
المح ّكػػـ قبػػؿ الحكػػـ فػػي القضػػية عمػػى اخػػتالؼ بػػيف العممػػاء فػػي التفصػػيؿ(ٖ ،)ٚولػػيس ليمػػا عػػزؿ
٘ٔ -لممحتكمػػيف عػػزؿ ُ
القاضي ،بؿ القضاء في النظـ المعاصرة مستقؿ عف السمطة التنفيذية.

 -ٔٙيجػػوز لمقاضػػي أف يوكػػؿ غيػره إذا كػػاف مأذون ػاً باالسػػتخالؼ ،أو كانػػت واليتػػو مطمقػػة عنػػد بعػػض العممػػاء(ٗ ،)ٚأمػػا
المحكـ فال يجوز أف يولى غيره ،إال بموافقة الخصػميفظ ألنيمػا رضػيا بتحكيمػو شخصػياً العتبػارات خاصػة بػو ولػـ

يرضيا بتحكيـ غيره.

المح ّكـ بالوقؼ ال يرفع الخالؼ عمى الصحيح (عند الحنفية) فال يجعمو الزماً ،أما حكـ القاضي فيجعمػو الزمػاًظ
كـ ُ
ُ -ٔٚح ُ
ألنو يرفع الخالؼ(٘.)ٚ
 -ٔٛال يجوز لمقاضي أف يحكـ لنفسو وال ألصمو وفرعو وزوجو وال لشريكو في مػاؿ الشػركة لمظنػة المحابػاة ،ويجػوز ذلػؾ فػي
التحكيـ عند بعض العمماء لقيامو عمى الرضا مف الطرفيف(.)ٚٙ
 -ٜٔيمتزـ المحكـ بالمدة المحددة اتفاقاً أو قانوناً إلصدار الحكـ ،أما القاضي فمػـ يحػدد لػو القػانوف مػدة معينػة إلصػدار
الحكـ(.)ٚٚ

ٕٓ -حكـ القاضي النيائي يعد سنداً تنفيذياً يقبؿ التنفيذ الجبري بذاتو بينما حكػـ المحكػـ ال يشػكؿ فػي ذاتػو سػنداً تنفيػذياً
بؿ ال ينفذ إال إذا صادقت عميو المحكمة التي أودع الحكـ قمـ كتابيا (وىي المحكمة المختصة أصالً بنظػر النػزاع
إذا لـ يوجد تحكيـ) بعد االطالع عميو والتثبت أنو ال يوجد مانع مف تنفيذه(.)ٚٛ

ىذا وىناؾ فروؽ أخرى ذكرىا الحنفية في مراجعيـ(.)ٜٚ
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املبحح الجالح:

دلال التحكيه يف الفقُ اإلشالمي.
مف الفقياء مف يرى عدـ جواز التحكيـ ومنعوظ لما فيو مف افتئات عمى اإلمػاـ ونوابػو ،إال إذا عػدـ قػاض فػي البمػد
ِ
لممحكػـ سػمطة الحػبس أو العقوبػة
دفعاً لمضرر ،وىذا قوؿ مرجػوح لػبعض الشػافعية والمالكيػة ،ويجػاب عػف ذلػؾ بأنػو لػيس

فينتفي المعنى المذكور(ٓ.)ٛ

(ٔ)ٛ

في حيف أف جميور الفقياء مف الحنفية والمالكية والشافعية في األظير والحنابمػة

ذىبػوا إلػى جػواز التحكػيـ ،إال

أنيـ اختمفوا فيما يجوز فيو التحكيـ ،فمنيـ مف قاؿ :يجوز فػي كػؿ مػا تحػاكـ فيػو الخصػماف قياسػاً عمػى القضػاء ،ويظيػر
ىذا االتجاه في الفقو الحنبمي ،حيث يعتبر أف المحتكـ إليو حػاكـ نافػذ األحكػاـ ،فػإف حكػـ نفػذ حكمػو فػي كػؿ مػا ينفػذ فيػو

حكـ مف واله إماـ أو نائبو(ٕ.)ٛ

فػػي حػػيف ذىػػب الحنفيػػة إلػػى أنػػو ال يجػػوز التحكػػيـ فػػي الحػػدود الواجبػػة حقوػػا هلل تعػػالىظ ألف اإلمػػاـ ىػػو المتعػػيف السػتيفائيا،

واستثنى بعضيـ القذؼ والقصاص فأجازوا التحكيـ فييماظ ألف االستيفاء إلييمػا ،وىمػا مػف حقػوؽ العبػاد ،والصػحيح عنػد الحنفيػة

ىو المنعظ ألف حكـ المحكـ ليس بحجة في حؽ غير المحكمػيف فكانػت فيػو شػبية ،والحػدود والقصػاص ال تسػتوفى بالشػبيات،
وألنيما ال والية ليما عمى دميماظ وليذا ال يممكاف اإلباحة(ٖ.)ٛ

وقػد نػص المالكيػػة إلػى أنػػو يحكػـ فػػي األمػواؿ والج ارحػػات عمػدىا وخطئيػػا دوف الحػدود والقصػػاصظ ألف الحػدود المقصػػود

منيا الزجر وىو حؽ اهلل وكذلؾ القتؿظ ألنو إما لردة أو حرابة ،وكمو حؽ هلل لتعدي حرماتو(ٗ.)ٛ

وذكػػر بعػػض الشػػافعية أف التحكػػيـ يجػػوز فػػي األمػواؿ ،فأمػػا فػػي النكػػاح والقصػػاص والمعػػاف والقػػذؼ فػػال يجػػوز فيػػو

التحكيـظ ألنو حقوؽ بنيت عمى االحتياط(٘ ،)ٛوىذا قوؿ عند الحنابمة كذلؾ(.)ٛٙ
ويرى الباحث قصر التحكيـ في المجاالت اآلتية:

َهمِ ِذه َو َح َك ًمذا
ذاب َعثُوا َح َك ًمذا ِّم ْذن أ ْ
أوالً :حاالت الشقاؽ بيف الزوجيف ،وذلؾ إعماالً لقولو تعالىَ  :وِا ْن ِخ ْفتُ ْم ِشذقَ َ
اق َب ْي ِن ِه َمذا فَ ْ
ص َال ًحا ُي َوفِّ ِ
ق المَّ ُه َب ْي َن ُه َم ،وما يتبع ذلؾ مػف خالفػات تتعمػؽ بػاألمور الماليػة التػي يجػوز فييػا
ِّم ْن أ ْ
َهمِ َها إِن ُي ِر َ
يدا إِ ْ
الصمح ،كدعوى التعويض عف فسخ الخطبة ،وكتحديد مقدار النفقة الواجبة ألحد األقارب ،أو لمزوجػة أو لمصػغير،

ونحو ذلؾ مف القضايا.

ثانياً :القضايا االجتماعية التي يجوز فييا الصمح كحػوادث الطػرؽ ،والن ازعػات حػوؿ األ ارضػي واألمػالؾ ،والخالفػات الناشػئة
عػػف تفسػػير العقػػود االداريػػة والتجاريػػة واالسػػتثمارية والتعيػػدات المختمفػػة سػواء أكانػػت تمػػؾ الخالفػػات بػػيف األفػراد أـ بػػيف

الييئات أـ بيف الحكومات والشركات المحمية والدولية التي تتعاقػد معيػا لغايػات اسػتثمارية أو إنشػائية أو غيرىػا ،وكثيػ اًر

ما تشترط الشركات األجنبية عمى الحكومات المتعاقدة معيا ذلػؾ التحكػيـ فػي نصػوص العقػد سػمفاً ،حمايػة لنفسػيا مػف

مبادرة الحكومات إلى سف قوانيف تؤثر عمى حقوقيا ،أو خوفاً مف انحياز القضاء الوطني إلى بالده.

ثالث ذاً :مػػف مجػػاالت التحكػػيـ الميمػػة الن ازعػػات السياسػػية واإلقميميػػة والخالفػػات الدوليػػة( ،)ٛٚومػػف أمثمػػة ذلػػؾ فػػي الفقػػو اإلسػػالمي
تحكيـ الرسوؿ  سعد بف معاذ في ييود بني قريظة ،والتحكيـ بيف معاوية وعمي -رضي اهلل عنيما -بعد صفيف(.)ٛٛ

وىػذا االتجػػاه يتفػػؽ مػع النظػػر القػػانوني ،حيػث نصػػت القػوانيف الحديثػة عمػػى أنػػو ال يصػح التحكػػيـ إال فيمػػا يصػح فيػػو الصػػمح،

كما جاء في المادة ( )ٜمف قانوف التحكيـ األردني" :ال يجوز االتفاؽ عمى التحكيـ إال لمشخص الطبيعي أو االعتباري الذي
اجمللة األردىية يف الدراشات اإلشالمية ،مج ( ،)11ع (2020/ٍ1442 ،)3و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التحكيه رديف ًا للقضاء يف حل امليازعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يممؾ التصرؼ في حقوقو ،وال يجوز التحكيـ في المسائؿ التي ال يجوز فييا الصمح"(.)ٜٛ
أما ما يتعمؽ بالنظاـ العاـ كالجنايات واآلداب ومسائؿ الجنسية ،ومسائؿ األحواؿ الشخصية البحتػة خػال مػا ذكرنػا،
فال يجوز فييا التحكيـ.
ومف خالؿ تفعيؿ ما سبؽ ،تتضح مكانة التحكيـ في تسوية النزاعات والقضايا المختمفة بجانب القضاء.
املبحح الرابع:

آثار التحكيه يف الفقُ اإلشالمي.
المقصود بآثار التحكيـ ىو بياف مدى إلزاـ الخصوـ باالستمرار فيو ،والتنفيذ لما ينتج عنو مػف حكػـ ،وىػو مػا يعبػر

عنو بحجية حكـ المحكـ التي تعني َّ
أف حكـ المحكـ متى صدر صحيحاً ،مستوفياً لشروطو ،خالياً مػف أي مخالفػة لقواعػد
الشريعة ،يكوف ممزماً لممحتكميف ،ويجب تنفيذه ،والعمؿ بو ،واعتباره حجة إال إذا قاـ الدليؿ عمى بطالنو(ٓ.)ٜ
وسنقوـ ببياف ىذه اآلثار مف خالؿ المطمبيف اآلتييف:

املطلب األول :الرجوع عً التحكيه.
وصورتو أنو إذا أراد الخصماف أحدىما أو كالىما الرجوع عف التحكػيـ ،فيػؿ يصػح ذلػؾ؟ وفػي أي م ارحػؿ التحكػيـ

يجوز ذلؾ؟

قاس الفقيػاء عقػد التحكػيـ عمػى عقػد الوكالػة ،وىػو عقػد غيػر الزـ ،فػذىبوا إلػى أف األصػؿ فػي التحكػيـ عػدـ المػزوـ ،وبالتػالي

ال يمزـ األطراؼ في االستمرار بالتحكيـ.

بشرط أف يكوف الرجوع قبؿ صدور الحكـ ،أما بعد صدوره فيصبح الزماً ،وقد ذىب إلػى ذلػؾ الحنفيػة والشػافعية وقػوؿ

عند الحنابمة(ٔ ،)ٜإال أف ابف الماجشوف مف المالكية خالؼ جميور الفقياء فذىب إلى عدـ جواز الرجوع عف التحكػيـ مطمقػاً،
في حيف أف بعػض الفقيػاء قػد اشػترطوا لصػحة الرجػوع عػدـ البػدء فػي الخصػومة واقامػة البينػة أمػاـ المحػتَكـ إليػو ،وىػذا قػوؿ
عند المالكية والحنابمة(ٕ.)ٜ

والراجح أنو إذا شرع في التحكيـ ،وبدأت الخصومة ،وأحضػرت البينػات ،لػـ يجػز ألي مػف األطػراؼ الرجػوع عػف التحكػيـ،

بػػؿ يمػػزميـ المضػػي بػػو ،واإلذعػػاف لنتيجتػػو ،وىػػذا اإلل ػزاـ فيػػو ضػػماف السػػتقرار التعامػػؿ بػػيف النػػاس ،وتأكيػػد عمػػى احت ػراـ العقػػود،
والوفاء بيا ،ومنع مف االستيتار بالتحكيـ(ٖ)ٜظ إذ إنو رديؼ لمقضاء ،كما قررنا ،فالمساس بييبتو ىو مساس بييبة القضاء.

وأشير في ىذا المقاـ إلى أف الفقو اإلسالمي ال يعطي لممحكمة السمطة الواسػعة فػي تعيػيف الحكػـ ،بػؿ يجعػؿ األولويػة

في ذلؾ إلرادة الخصوـ ،فال يمزـ الخصوـ بقبوؿ محكـ ال يرضيانو ألي سبب مػف األسػباب ،ويسػتثنى مػف ذلػؾ التحكػيـ بػيف
اق
الزوجيف ،فممقاضي أف يعيف الحكميف دوف موافقة الزوجيف عمييما ،وىػذا مػا قػرره الشػافعية ،لقولػو تعػالىَ  :وِا ْن ِخ ْفذتُ ْم ِشذقَ َ
ذه َك َ ِ
ص َال ًحا ُي َوفِّ ِ
يذر[النسػاء،]ٖ٘ :
يمذا َخِب ًا
َهمِ ِه َو َح َك ًما ِم ْن أ ْ
َب ْيِن ِه َما فَ ْاب َعثُوا َح َك ًما ِم ْن أ ْ
ق المَّ ُه َب ْي َن ُه َمذا إِ َّن المَّ َ
َهمِ َها إِ ْن ُي ِر َ
يدا إِ ْ
ذان َعم ً
قػػاؿ ش ػيخ اإلسػػالـ زكريػػا األنصػػاري" :فػػإف اشػػتد شػػقاؽ بينيمػػا بػػأف دامػػا عمػػى التسػػاب والتضػػارب بعػػث القاضػػي وجوب ػاً لكػػؿ
وسف كونيما مف أىميما لينظ ار في أمرىما بعد ...معرفػة مػا عنػدىـ فػي ذلػؾ ويصػمحا بينيمػا أو يفرقػا
منيما حكماً برضاىماُ ،
إف َع ُسر اإلصالح"(ٗ.)ٜ
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وصرح بذلؾ ابف العربي بقولػو “إذا عمػـ اإلمػاـ مػف حػاؿ الػزوجيف الشػقاؽ لزمػو أف يبعػث إلييمػا حكمػيف وال ينتظػر

ارتفاعيماظ ألف ما يضيع مف حقوؽ اهلل أثناء ما ينتظر رفعيما إليو ال جبر لو"(٘.)ٜ

املطلب الجاىي :لسوو حكه احملكه.

عقد التحكيـ كسائر العقود ،ال َّ
بد فيو مف تراضي الخصميف ،إال أف الخالؼ وقع بيف الفقيػاء فػي مػدى لػزوـ حكػـ

المحكـ لممتخاصميف ،ومدى لزومو لمقاضي كذلؾ ،وبيانو فيما يأتي:

القذذول األول :ذىػػب جميػػور الفقيػػاء مػػف الحنفيػػة والمالكيػػة والشػػافعية والحنابمػػة إلػػى أنػػو إذا حكػػـ المحكػػـ فػػي الخصػػومة فحكمػػو

نافذ ،وىو رافع لمخالؼ ،وال يجػوز عزلػو –أي :المحكػـ -بحػاؿ بعػد إصػداره الحكػـظ وذلػؾ ألنػو حكػـ شػرعي صػحيح صػدر عػف

واليػػة كاممػػة عمييمػػا ،وألنػػو ال يكػػوف دوف الصػػمح ،وبعػػدما يػػتـ الصػػمح لػػيس لواحػػد أف يرجػػع ،فيمضػػيو القاضػػي إال أف يخػػالؼ
مذىبو ،فيبطمو ،وىذا عند الحنفية ،خالفاً لممالكية فيمضي عمى كؿ حاؿ(.)ٜٙ

القول الثاني :ذىب الشافعية في قوؿ ليػـ وىػو لممزنػي -رحمػو اهلل ،-أنػو ال يمػزـ الحكػـ إال بت ارضػييما بعػد الحكػـظ ألف إلزاميمػا

بحكمػػو عػػزؿ لمقضػػاة وافتيػػات عمػػى اإلمػػاـ ،وكمػػا اعتبػػر ت ارضػػييما فػػي الحكػػـ اعتبػػر كػػذلؾ رضػػاىما فػػي لػػزوـ الحكػػـ( ،)ٜٚوبنػػاء
عمى ىذا يكوف حكـ المحكـ مجرد فتوى ونصيحة ،إف شاء الخصـ الذي لـ تكف في صالحو أخذ بيا واف شاء تركيا.

وىػػذا قػػوؿ مرجػػوحظ ألف التحكػػيـ مػػا شػػرع إال لحسػػـ الن ازعػػات ،فػػإف لػػـ يكػػف لػػو صػػفة إلزاميػػة تفػػرض عمػػى الخصػػوـ الػػذيف

رضوا بو ،فقد قيمتو ،وكاف نوعاً مف العبث واضاعة الوقت.
لػػذا فػرأي الجميػػور القاضػي بػػإلزاـ المحتكمػػيف والقاضػػي كػػذلؾ بحكػػـ المحكػػـ إذا كػػاف حكمػاً شػػرعياً صػػحيحاً لػػـ يخػػرج فيػػو
ويفعؿ دور التحكيـ بصفتو رديفاً لمقضاء.
عف قواعد الشريعة ىو الرأي الصواب الذي يحقؽ العدالةّ ،
وىػػو مػػا أخػػذت بػػو معظػػـ الق ػوانيف الحديثػػة ،خصوص ػاً إذا اقتػػرف حكػػـ المحكػػـ بتصػػديؽ المحكمػػة وذلػػؾ بعػػد التأكػػد مػػف

سػػالمة اإلج ػراءات المتبعػػة ،حيػػث جػػاء فػػي المػػادة ٕ٘ مػػف قػػانوف التحكػػيـ األردنػػي عمػػى أنػػو “تحػػوز أحكػػاـ المحكمػػيف الصػػادرة
طبقا ليذا القانوف حجية األمر المقضي بو وتكوف واجبة النفاذ بمراعاة األحكاـ المنصوص عمييا فيو”.

أ)

وجاء في المادة ٗ٘ مف القانوف:

تنظر المحكمة المختصة في طمب التنفيذ تدقيقاً وتأمر بتنفيذه إال إذا تبيف ليا:

ٔ -أف ىػػذا الحكػػـ يتضػػمف مػػا يخػػالؼ النظػػاـ العػػاـ فػػي المممكػػة ،واذا أمكػػف تجزئػػة الحكػػـ فػػي مػػا يتضػػمنو مػػف مخالفػػة
لمنظاـ العاـ جاز األمر بتنفيذ الجزء الباقي.

ٕ -أنو لـ يتـ تبميغو لممحكوـ عميو تبميغاً صحيحاً.
ب) ال يجػوز الطعػػف فػي قػرار المحكمػة الصػػادر بػاألمر بتنفيػػذ حكػـ التحكػػيـ .أمػا الحكػػـ الصػادر بػػرفض التنفيػذ فيجػػوز
الطعف فيو أماـ محكمة التمييز خػالؿ ثالثػيف يومػاً مػف اليػوـ التػالي لمتبميػت ،ويترتػب عمػى تصػديؽ القػرار الصػادر بػرفض
األمر بالتنفيذ سقوط اتفاؽ التحكيـ”.

اخلامتة.

وفي نياية ىذه الدراسة نقرر النتائج اآلتية:

ٔ -التحكيـ مسار اتفاقي خاص لحؿ منازعات محددة ،استثناء مف المسار الرسمي العاـ لحؿ الخالفات ،وىو ال يعد انتقاصاً
اجمللة األردىية يف الدراشات اإلشالمية ،مج ( ،)11ع (2020/ٍ1442 ،)3و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التحكيه رديف ًا للقضاء يف حل امليازعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمرفػػؽ القضػػاء ،الػػذي يعػد الحػػارس األوؿ لمعدالػػة ،وصػػماـ األمػػاف لمحقػػوؽ األساسػػية فػػي الحيػػاة العامػػة ،وانمػػا ىػػو
صػػورة مػػف صػػور العدالػػة مػواز لمنظػػاـ القضػػائي ومتميػػز عنػػو ،ولػػيس نقيضػاً لػػوظ بػػؿ ىػػو والقضػػاء الػػوطني وجيػػاف

لعممة واحدة ،يسعى كؿ منيما لتطبيؽ القواعد القانونية تطبيقاً عادالً ،بغية حسػـ الن ازعػات بمػا يتمتػع بػو كػؿ منيمػا
()ٜٛ

مف مزايا وضمانات.

ٕ -االتفػػاؽ والت ارضػػي بػػيف أط ػراؼ الن ػزاع ىػػو محػػور العمميػػة التحكيميػػة ،وىػػذا االتفػػاؽ يخضػػع كسػػائر العقػػود ،لمقواعػػد
العامة في الفقو ،وأىميا القواعد التػي تحكػـ إب ارمػو وتحػدد أركانػو وشػروطو وصػحتو ،والجػزاء المترتػب عمػى تخمفيػا
وىو البطالف أو القابمية لإلبطاؿ ،كما يخضع لما يرد بشأنو مف أحكاـ قانونية خاصة بتنظيمو.
ٖ -التحكيـ قريب مف القضاء فيو يجتمػع معػو فػي أمػور مػف أبرزىػا أنػو وسػيمة فػض النػزاع بػيف النػاس وتحقيػؽ العػدؿ
وتحديد صاحب الحؽ خصومات وذلؾ مف خػالؿ اتبػاع األصػوؿ الشػرعية فػي سػماع البينػة والػدفاع والخضػوع إلػى

مبادئ االستقالؿ والحياد والموضوعية والمساواة.
ٗ -ىنػاؾ فػروؽ جوىريػة بػػيف التحكػيـ والقضػاء مػػف أبرزىػا ظيػور الصػػفة التعاقديػة فػي التحكػػيـ مػف خػالؿ ظيػػور إرادة
الخصػػوـ فيػػو عػػف طريػػؽ اختيػػارىـ المحكػػـ أو الموافقػػة عميػػو ،وتحديػػدىـ نػػوع التحكػػيـ مكانػػو ومدتػػو وغيػػر ذلػػؾ ،مػػع

إقرار المشرع ليذه اإلرادة.

٘ -لمتحكيـ دور محوري فا عؿ في حؿ المنازعات الناشئة عف عالقات عقدية وغير عقدية ،والتي تثور بيف األشخاص
بصفتيـ الطبيعيػة والمعنويػة ،وعمػى الصػعيديف :الػداخمي والػدولي ،عمػى السػواء ،وأصػبح سػمة مػف سػمات العصػر،
وضػػرورة مػػف ضػػروراتوظ وذلػػؾ السػػتجابتو لمتطمبػػات الواقػػع ،وتطػػور التجػػارة الدوليػػة ،ومالءمتػػو لمن ازعػػات المتعمقػػة
بالقضايا الفنية والمالية واالقتصادية واالجتماعية ،وكثير مف ىذه القضايا تحتاج إلػى خبػرة وتخصػص قػد ال تتػوافر

في القاضي العادي ،واالجتياد الفقيي كاف لو قدـ السبؽ في بياف أحكامو ،وتحديد آثاره.

 -ٙال ي جوز الرجوع في التحكيـ بعد مباشرة المحكـ عممو في النظر في الخصومة ،كما أف القرار التحكيمي يعد ممزماً
إذا كاف مستوفياً لمشروط الشرعية والقانونية.

التوصيات:

ٔ -يػػرى الباحػػث ضػػرورة إبػراز دور االجتيػػاد الفقيػػي اإلسػػالمي فػػي ىػػذا المضػػمار الواسػػع خصوصػػا مػػع انتشػػار ثقافػػة
التحكػػيـ ووجػػود الم اركػػز المختصػػة بػػو ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ عقػػد النػػدوات والمػػؤتمرات المتخصصػػة بقضػػايا التحكػػيـ المختمفػػة،
وتدريسو في الجامعات لطمبة التخصصات الشرعية.

ٕ -العمؿ عمى نشر ثقافة التحكيـ بيف األشػخاص والمؤسسػات بوصػو طريقػاً لحػؿ النػزاعظ لمػا فيػو مػف تخفيػؼ عػف كاىػؿ
القضاء ومرافؽ الدولة ،ولكونو طريقاً لحؿ النزاع بأسموب فيو قدر مف الود والتراضي.
وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف

اهلوامش.
(ٔ) محمود أبو ليؿ ،التحكيم ودورا في حل الخصومات في ضوِّ الشريعة اإلسالمية ،مجمة دراسات ،العدد ٜٔٛ٘ ،ٔٛـ.
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Abu Lail: ??????? ?????? ?????? ?? ?? ????????? - ????? ????? - Arbitration in Addition to the Judiciary in Dispute Settlement - A Jurisprudential Study

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذلند أبو ليل
(ٕ) ابف فارس ،أبو الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا القزويني الرازي ،مقاييس المغة جٕ ،صٔ ،ٜدار الفكرٖٜٜٔ ،ىػٜٜٔٚ/ـ.
(ٖ) العسكري ،أبو ىالؿ ،الفروق المغوية ،جٔ ،صٓ ،ٜٔمؤسسة النشر اإلسالمي ،الطبعة األولىٕٔٗٔ ،ىػ.

(ٗ) ابف منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ،مادة حكـ .والزمخشري ،محمد بف عمػر ،أسذس البالغذة ،دار الكتذب العمميذة،
بيروت ،جٔ ،ص .ٕٓٙ

(٘) الدردير ،الشرح الكبير وبهامشه حاشية الدسوقي المالكي (ت ٖٕٓٔىػ) ،دار الفكر ،بيروت ،جٗ ،صٖ٘ٔ.

( )ٙالطحطاوي ،حاشية الطحطاوي عمذى الذدر المختذار ،ج ،ٛصٕٗٗ .وابػف قدامػة ،موفػؽ الػديف عبػد اهلل بػف أحمػد ،المغنذي ،دار إحيػاء
التراث العربي ،بيروت ،جٓٔ ،صٗ .ٜوينظر :البيوتي ،منصور بف إدريس ،كشاف القناع ،دار الكتب العممية ،ج ،ٙص.ٖٓٛ

( )ٚابف نجيـ ،زيػف الػديف بػف إبػراىيـ بػف محمػد المصػري (ت ٜٓٚىػػ) ،البحذر الرائذق ،طٕ ،دار الكتػاب اإلسػالمي ،ج ،ٚصٕٗ.

والطحطػاوي ،حاشيته عمى الذدر المختذار .ٔٗٙ ،ٕٓٚ/ٖ ،وابػف عابػديف ،محمػد أمػيف بػف عمػر بػف عبػد العزيػز عابػديف الدمشػقي

الحنفي (ت ٕٕ٘ٔىػ) ،حاشية الدر المختذار ،دار الفكػر ،بيػروت ،طٕٕٔٗٔ ،ىػػٜٜٕٔ/ـ ،جٗ ،ص .ٖٗٚوالموصػمي ،عبػد اهلل
ابف محمود بف مودود( ،ت ٖٙٛىػ) ،االختيار لتعميل المختار ،،دار الكتب العممية ،بيروتٖٔ٘ٙ ،ىػ ٜٖٔٚ/ـ ،جٕ ،صٕ.ٜ

( )ٛالفيومي ،أحمد بف محمد بف عمي الفيومي ثـ الحموي ،أبو العباس (ت ٓٚٚىػػ) ،المصذباح المنيذر ،المكتبػة العمميػة ،بيػروت ،جٔ،
صٔ ،ٔٚباب خ ص ـ.

( )ٜينظر :ق اررات وتوصيات مَمع الفقه اإلسالمي بجدة ،القرار رقػـ ٔ ٜفػي مػؤتمر التاسػع فػي ذي القعػدة سػنة ٘ٔٗٔى ػ الموافػؽ
/ٙإبريؿٜٜٔ٘/ـ.

(ٓٔ) جاء في الحاوي الكبير لمماوردي" :فمو أف امػرأة ال ولػي ليػا خطبيػا رجػؿ فتحاكمػا إلػى رجػؿ ليػزوج أحػدىما بػاآلخر ،فػإف كانػا

في دار الحرب أو في بادية ال يصالف إلى حاكـ جاز تحكيميما وتزويج الحكـ ليما واف كانا فػي دار اإلسػالـ وحيػث يقػدراف

فيػو عمػى الحػػاكـ كػاف فػػي جػوازه وجيػػاف" .المػاوردي ،عمػػي بػف محمػػد ،الحذاوي الكبيذذر ،طٔ ،دار الكتػػب العمميػة ،بيػػروت– ،

لبنافٜٔٗٔ ،ىػٜٜٜٔ/ـ ،ج ،ٔٙص .ٖٕٙوينظر كػذلؾ :ابػف الصػالح ،أبػو عمػرو تقػي الػديف عثمػاف بػف عبػد الػرحمف (ت

ٖٗٙىػ ػػ) ،فتذذذاوب ابذذذن الصذذذالح ،طٔ ،مكتب ػػة العم ػػوـ والحك ػػـ ،ع ػػالـ الكت ػػب ،بي ػػروتٔٗٓٚ ،ىػ ػػ ،جٕ ،ص .ٙ٘ٚوالبك ػػري
الػػدمياطي ،إعانذذذة الطذذذالبين .ٕٕٔ/ٗ ،والخطيػػب الش ػربيني ،شػػمس الػػديف محمػػد ب ػػف أحمػػد الشػػافعي (ت ٜٚٚى ػػ) ،مغنذذذي
المحتاج ،دار الكتب العممية ،طٔٔٗٔ٘ ،ىػ ،ٜٜٔٗ/جٗ ،ص.ٖٚٛ

(ٔٔ) ينظر :اآلبي األزىري ،صػالح بػف إسػماعيؿَ ،ذواهر اإلكميذل ،دار الكػاب العمميػة ،جٔ ،صٖٗٔ .وعمػيش ،محمػد بػف أحمػد،
أبو عبد اهلل المالكي (ت ٕٜٜٔىػ) ،منح الَميل شرح مختصر خميل ،دار الفكر ،بيروت ،جٕ ،صٕ٘ٔ.

(ٕٔ) ينظر :الحطاب ،محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي ،مواهب الَميل ،دار الفكر ،طٖ ،جٕ ،ص٘ٔ٘.

(ٖٔ) ينظر :القرطبي ،محمد بف أحمد ،الَامع ألحكام القذرآن ،مؤسسػة الرسػالة ،ج٘ ،ص٘ .ٔٚوأبػو حيػاف التوحيػدي ،محمػد ابػف
يوسػػؼ بػػف عمػػي بػػف يوسػػؼ (ت ٘ٗٚى ػػ) ،البحذذر المحذذيط ،دار الفكػػر ،بيػػروت ،جٖ ،ص .ٕٜٙوالطبػػري ،،أبػػو جعفػػر محمػػد ابػػف
جرير (ت ٖٓٔىػ)َ ،امع البيان عن تأويل آي القرآن ،دار ىجر ،طٕٕٔٔٗ ،ىػٕٓٓٔ/ـ ،ج ،ٛص.ٖٕٓ–ٖٜٔ

(ٗٔ) ينظر :الموسوعة الفقهية الكويتية ،ٙٛ/ٔٛ ،ونزيػو حمػاد ،معَذم المصذطمحات الماليذة واالقتصذادية فذي لغذة الفقهذاِّ ،دار
القمـ ،دمشؽ ،صٖ .ٔٛوينظر كذلؾ :ابف المرتضي ،أبو بكر أحمػد بػف عمػرو بػف عبػد ،البحذر الٌخذار ،طٔ ،مكتبػة العمػوـ
والحكـ ،ج ،ٙصٕ.ٕٛ

(٘ٔ) الرممي ،شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمػزة شػياب الػديف الرممػي (ت ٗٓٓٔىػػ) ،نهايذة المحتذاج ،دار الفكػر،

بيروتٔٗٓٗ ،ىػٜٔٛٗ/ـ ،ج ،ٚصٖٗٗ .والخطيب الشربيني ،مغني المحتاج ،ج٘ ،صٖٖٓ.
( )ٔٙوىػ ػو التعريؼ ذات ػو تقريباً الذي ذكرتو المحكمة اإلدارية العميا في مصر بالطعف رقـ  ٛٛٙلسنة ٕٓ ؽ ،جمسة  ٜٜٔٗ/ٔ/ٔٛحيػ ػ ػث
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التحكيه رديف ًا للقضاء يف حل امليازعات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذكرت أف التحكيـ ىو "اتفاؽ عمى إحالة النزاع عمى شخص معيف أو أشخاص معينيف ليفصموا فيو دوف المحكمة المختصة".
( )ٔٚينظر :أحمد أبو الوفا ،عقد التحكيم واَراِّاته ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندريةٕٓٓٚ ،ـ ،ص٘ٔ.
( )ٔٛىذا تعريؼ األستاذ  .LoicCadietينظر :أحمد المراغي ،دور التحكيم في حماية وتشَيع االستثمارات األَنبية ،ص.ٕٜ
( )ٜٔراجع :حكم المحكمة الدستورية العميا في القضية رقم  43لسنة ٘ٔ ؽ ،جمسة ٜٜٔٗ/ٕٔ/ٔٚـ ،منشور فػي الجريػدة الرسػمية،
ديسمبر سنة ٜٜٗٔـ.

(ٕٓ) ماجد راغب الحمو ،العقود اإلدارية والتحكيم ،دار الجامعة ،مصرٕٓٓٗ ،ـ ،ص ٔ ٔٙوصٕ.ٔٙ
(ٕٔ) حمدي عمي عمر ،التحكيم في العقود اإلدارية ،دار النيضة العربية ،مصر ،ـ ،ٜٜٔٚص .ٖٚ
(ٕٕ) ومثاؿ ذلؾ جاء في قانوف التحكيـ األردني رقـ ٖٔ (ٕٔٓٓ) في المادة ((ٔٔ))" :يجوز أف يكوف اتفاؽ التحكيـ سػابقاً عمػى نشػوء

النزاع سواء أكاف مستقال بذاتػو ،أو ورد فػي عقػد معػيف بشػأف كػؿ المنازعػات أو بعضػيما التػي قػد تنشػأ بػيف الطػرفيف ،كمػا يجػوز

أف يتـ اتفاؽ التحكيـ بعد قياـ النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنو دعوى أمػاـ أيػة جيػة قضػائية ،والمػادة (ٖ) مػف قػانوف التحكػيـ
األردني توصمت إلى تعريػؼ التحكػيـ الػداخمي باعتبػاره "كػؿ تحكػيـ اتفػاقي يجػري فػي المممكػة ويتعمػؽ بنػزاع مػدني أو تجػاري بػيف

أشخاص القانوف العاـ أو الخاص أياً كانت طبيعة العالقة القانونية التي يدور حوليا النزاع ،عقدية كانت أو غير عقدية".

(ٖٕ) ينظر :أحمد أبو الوفا ،عقد التحكيم واَراِّاته ،ص.ٔٙ

(ٕٗ) ينظر :عمي محي الديف القرة داغػي ،المبادئ العامة لمتحكذيم فذي الفقذه اإلسذالمي ،بحػث قػدـ إلػى نػدوة التحكػيـ فػي الشػريعة
اإلسالمية ،دبي ،أكتوبر ،سنة ٕٔٓٓـ.

(ٕ٘) ابف العربي ،أحكام القرآن ،دار المعرفة ،لبناف ،جٔ ،صٕٔٗ .ٕٖٗ ،والقرطبي ،الَامع ألحكام القرآن ،ج٘ ،ص.ٜٔٚ
( )ٕٙالبييقي ،أحمد بف الحسيف ،السنن الكبرب ،دار الكتب العممية ج ،ٛصٕٖٔ
( )ٕٚالبخاري ،أبو عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ ،صحيح البخاري ،كتاب الجياد ،دار الشعب ،القاىرة ،ج ،ٙص٘ .ٔٙومسمم ،أبػو
الحسيف مسمـ بف الحجاج ،صحيح مسمم ،كتاب الجياد ،دار الجيؿ ،بيروت ،جٖ  ،ص.ٖٜٔٛ

( )ٕٛوذلػػؾ حػػيف أصػػابت بنػػو العنبػػر دمػػاء فػػي قػػوميـ فػػارتحموا فنزلػوا بػػأخواليـ مػػف خ ازعػػة ،فبعػػث رسػػوؿ اهلل  مصػػدقا إلػػى خ ازعػػة،
فصدقيـ ثـ صدؽ بني العنبر ،فمما رأت بنو العنبر الصدقة قد أحرزىا وثبوا فانتزعوىا ،فقدـ عمى رسوؿ اهلل  فقاؿ :يػا رسػوؿ

اهلل ،إف بني العنبر منعوا الصدقة ،فبعث إلييـ عيينة بف حصف في سبعيف ومائة ،فوجد القوـ خموفاً فاسػتاؽ تسػعة رجػاؿ واحػدى

عشرة امرأة وصبيانا ،فبمت ذلؾ بنػي العنبػر ،فركػب إلػى رسػوؿ اهلل  مػنيـ سػبعوف رج ًػال ،فممػا قػدموا المدينػة بيػش إلػييـ النسػاء

والصبياف ،فوثبوا عمى حجر النبي  وىو في قائمتو ،فصاحوا بو يا محمد عالـ تسػبى نسػاؤنا ولػـ ننػزع يػداً مػف طاعتػؾ ،فخػرج

إلييـ فقاؿ :اجعموا بيني وبينكـ حكماً ،فقالوا يػا رسػوؿ اهلل :األعػور بػف بشػامة ،فحكمػو رسػوؿ اهلل  ،فحكػـ أف يفػدي شػطر وأف

يعتؽ شطر ابف الطالع المالكي ،أقضية الرسول  ،دار الكتاب المبناني ،بيروتٜٕٔٛ ،ـ ،ص.ٙٚٙ

( )ٕٜابف كثير ،إسماعيؿ بف عمر القرشي الدمشقي ،البداية والنهاية ،دار عالـ الكتبٕٔٗٗ ،ىػٕٖٓٓ/ـ ،جٓٔ ،ص٘٘٘.
(( ٖٓالتيانوي ،ظفر أحمد العثماني ،إعالِّ السنن ،دار الكتب العممية ،ج٘ٔ ،ص .ٜٔٔووكيع ،أبػو بكػر محمػد بػف خمػؼ بػف حيػاف
ابف صدقة الضبي البغدادي (ت سػنة ٖٓٙىػػ) ،أخبذار القضذاة ،طٔ ،تحقيػؽ :صػححو و عمػؽ عميػو و خ ّػرج أحاديثػو :عبػد العزيػز
مصطفى المراغي ،المكتبة التجارية الكبرى ،مصرٖٔٙٙ ،ىػٜٔٗٚ/ـ.

(ٖٔ) النػػووي ،يحيػػى بػػف شػػرؼ ،شذذرح النذذووي عمذذى مسذذمم ،دار إحيػػاء الت ػراث العربػػي ،بيػػروت ،جٕٔ ،صٕ .ٜوالشػػرواني عبػػد
الحميد ،العبادي ،أحمد بف قاسـ ،حواشي الشرواني عمى تحفة المحتاج بشرح المنهاج ،دار الفكر ،جٕٖٔ ،صٓٔ.
(ٕٖ) عمي أحمد صالح ،المفاوضات في العقود التَارية الدولية ،دار ىوما ،الجزائرٕٓٔٔ ،ـ ،ص.ٖٜٚ
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(ٖٖ) ينظر :ميند الصانوري ،دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص ،مطبعة دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،صٖٗ.

(ٖٗ) ينظػر :عبػػد القػػادر ورسػمو غالػػب ،التحكذذيم ومخذذاطر حمايذذة األسذرار التَاريذذة والمعمومذذات السذذرية (بحػث فػػي شػػبكة النػػت).
 http://alphabeta.argaam.com/article/detail/95578بتاريخٕٓٔٓٔٙ/ٔٔ/ـ ،وينظر :عادؿ عمي النجػار ،نشذر
أحكام التحكيم بين الحظر واإلباحة ،مجمة الفقو والقانوف ،المغرب ،ص.ٚ-ٙ

(ٖ٘) فالح الزى ارنػي ،التحكيم في المناٌعات المصرفية في دول مَمس التعاون الخميَذي ،جامعػة نػايؼ ،رسػالة ماجسػتير ،صٕ.ٔٛ
وينظر :مَمة التحكيم والقانون الخميَي ،مجموعة سعودي القانونية ،مركز التحكيـ التجاري لدوؿ مجمس التعاوف.

( )ٖٙمحمد بدر يوسؼ المنياوي ،مبدأ التحكيم مبدأ التحكيم في الفقه اإلسالمي ،مجمة مجمع الفقو اإلسالمي ،العدد التاسع.ٔٚٔٛ/ٜ ،
( )ٖٚحسيف المؤمف ،الوَيٌ في التحكيم ،مطبعة الفجر ،بيروتٜٔٚٚ ،ـ ،صٓٔ.

( )ٖٛينظر :ابف منظور ،محمػد بػف مكػرـ ،لسذان العذرب ،دار صذادر ،بيذروت ،جٕٔ ،صٕٖٔ .واألزىػري ،تهذايب المغذة ،دار إحيػاء
التراث العربي ،بيروتٕٓٓٔ ،ـ ،طٔ .ٔٚٓ/ٜ ،والثعػالبي ،عبػد الممػؾ بػف محمػد بػف إسػماعيؿ أبػو منصػور (ت ٕٜٗىػػ) ،فقذه
المغة ،تحقيؽ :عبد الرزاؽ الميدي ،دار إحياء التراث العربي ،طٕٕٔٔٗ ،ىػٕٕٓٓ/ـ ،جٔ ،صٔ.ٔٙ

( )ٖٜالطرابمسي ،معين الحكام ،جٔ ،ص.ٚ

(ٓٗ) ابف فرحوف ،إبراىيـ بف عمي بف محمد (ت ٜٜٚىػػ) ،تبصذرة الحكذام فذي أصذول األقضذية ومنذاهج األحكذام ،طٔ ،مكتبػة الكميػات
األزىريةٔٗٓٙ ،ىػٜٔٛٙ/ـ ،جٔ ،صٔٔ.

(ٔٗ) الحطاب ،مواهب الَميل ،ج ،ٙص.ٛٙ

(ٕٗ) الزرقاني ،عبد الباقي بف يوسؼ ،شرحه عمى متن خميل مع الفتح الرباني لمبناني ،دار الكتب العممية ،ج ،ٚصٕٕ٘.ٕٕٙ-
(ٖٗ) الرحيباني ،مصطفى بف سعد ،مطالب أولي النهى ،المكتب اإلسالمي ،طٕٔٗٔ٘ ،ىػٜٜٔٗ/ـ ،ج ،ٙص.ٚٛ
(ٗٗ) البيوتي ،منصور بف يونس (ت ٔ٘ٓٔىػ) ،الروض المربع ،دار المؤيد ،مؤسسة الرسالة ،جٔ ،صٗٓ.ٚ
(٘ٗ) أي :معنى حكمي.

( )ٗٙلموصوفيا :أي القاضي.

( )ٗٚالنفوذ بالذاؿ المعجمة :اإليصاؿ واإلمضاء ،وىو المراد ىنا ،وأما النفود باإلىماؿ فيو الفراغ والتماـ.

( )ٗٛاألنصاري ،أبو عبد اهلل محمد بف قاسـ الرصاع التونسي المالكي (ت ٜٗٛىػ) ،شرح حدود ابن عرفة ،طٔ ،المكتبة العممية،
ٖٓ٘ٔىػ ،جٔ ،صٖٖٗ.

( )ٜٗوىي أف يكوف ح اًر مسػمماً بالغػاً ذكػ اًر عػاقالً عػدالً سػميـ الحػواس سػمعاً وبصػ اًر وكالمػاً ،واختمفػوا فػي االجتيػاد والػذكورة .ينظػر:
ابػػف نجػػيـ ،الزيمعػػي ،عثمػػاف بػػف عمػػي( ،ت ٖٗ ٚى ػػ) ،تبيذذين الحقذذائق شذذرح كنذذٌ الذذدقائق ،طٔ ،المطبعػػة الكبػػرى األميريػػة،

بػوالؽ ،القػػاىرةٖٖٔٔ ،ى ػ ،جٗ ،صٖ .ٜٔوابػػف رشػػد محمػػد بػػف أحمػػد بدايذذة المَتهذذد ونهايذذة المقتصذذد ،مكتبػػة المعػػارؼ،
لبناف ،ص.ٜٚٙ

(ٓ٘) فذكر الحنابمة أنو ال تشترط كؿ شروط القاضي في مف يحكمو الخصماف .الحجاوي ،موسى بف أحمػد ،اإلقنذاع لطالذب االنتفذاع،
دار الكتب العممية ،بيروت ،لبناف ،جٖ ،ص.ٖٔٙ

(ٔ٘) ينظر :المادة  ٖٛوالمادة ٖ٘ مف قانوف التحكػيـ السػوري .وينظػر :موسذوعة الفذارس :قذوانين ونظذم التحكذيم بالذدول العربيذة
والخميَية ودوؿ أخرى ،صٗٗٔ.

(ٕ٘) ينظر :المادة ٕ٘ مف قانوف التحكيـ المصري ،والمادة ٗٔٔ ،والمادة ٖٕٔ ،والمػادة  -ٔ/ٕٓٚمػف قذانون اإلَذراِّات المدنيذة
اإلماراتي.

(ٖ٘) ينظػ ػ ػر :المستشار محمد بدر الميناوي ،مبدأ التحكيم في الفقه اإلسالمي ،مجمة مجمع الفقو اإلسالمي الدورة التاسعة ،الع ػ ػ ػدد

اجمللة األردىية يف الدراشات اإلشالمية ،مج ( ،)11ع (2020/ٍ1442 ،)3و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التاسػػع ،الجػػزء ال اربػػع صٕ٘ .ٕٚ-ولػػؤي العػزاوي ،صذذالحية ولذذٌوم حكذذم التحكذذيم فذذي الفقذذه اإلسذذالمي ،المػػؤتمر اإلسػػالمي

السادس عشر لمتحكيـ التجاري الدولي ،صٕ٘ٔٔ.ٕٔٔٙ-

(ٗ٘) ابف عابديف ،رد المحتار.ٖٗٔ/٘ ،

(٘٘) أحمد إبراىيـ البدراني ،أحمد حميد النعيمي ،معين القضاة لمعرفة األحكام ،دار المعتز لمنشر والتوزيعٕٓٔٚ ،ـ ،ص.ٗٚ
والصحيح أنو كما أف حكـ القضاة الزما إلجراء لممتخاصميف كػذلؾ حكػـ المح ّكمػيف الزـ ليػـ ،ولػيس ألي واح ٍػد مػف الطػرفيف
االمتنػػاع عػػف قبػػوؿ حكػػـ المح ّكمػػيف بعػػد حكػػـ المح ّكمػػيف حكمػاً موافقػاً ألصػػولو المشروعة ػ وىػػذا رأي جميػػور الفقيػػاء ،ينظػػر:

السرخسي ،المبسوط ،ج ،ٔٙصٔٔٔ .ومَمة األحكام العدلية ،المادة  .ٔٗٗٛوالموسوعة الفقهية الكويتية.ٕٖٚ/ٔٓ ،

( )٘ٙأحمد إبراىيـ البدراني ،وأحمد حميد النعيمي ،معين القضاة لمعرفة األحكام ،ص.ٗٚ

( )٘ٚالزيمعي ،تبيين الحقائق .ٜٔٗ/ٗ ،وابػف عابػديف ،رد المحتذار .ٖٗٔ/٘ ،والسرخسػي ،المبسذوط ،ج ،ٔٙصٕٔٔ .وابػف مػازة
البخاري ،محمود بف أحمد بف عبد العزيز ،المحيط البرهاني ،دار الكتب العمميةٕٔٗٗ ،ىػٕٓٓٗ/ـ ،ج ،ٛصٕٓٔ.

( )٘ٛمحمد جبر األلفي ،التحكيم والصمح في المناٌعات العمالية ،كتاب منشور في شبكة األلوكةٕٓٔ٘ ،ـ ،صٕٓ.٘ٛ.

( )ٜ٘خالد بف عبد اهلل بف عبػد الػرحمف الخضػير ،التحكذيم فذي العقذود اإلداريذة فذي الفقذه اإلسذالمي والذنظم المعاصذرة ،مػع د ارسػة
تطبيقية لمنظاـ السعودي رسالة ماجستير ،جامعة األزىر ،كمية الشريعة والقانوف ،قسـ السياسة الشرعية ،الرسالة منشورة عمى

موقع دائرة المعارؼ القانونية عمى شبكة اإلنترنت.

(ٓ )ٙينظر :الصػدر الشػييد ،حسػاـ الػديف عمػد بػف عبػد العزيػز ،شذرح أدب القاضذي ،الػدار العربيػة لمطباعػة جٗ ،صٗ ،ٙالموصػمي،
االختيار لتعميل المختار ،جٕ ،صٖ .ٜوالنووي ،محيي الػديف يحيػى بػف شػرؼ النػووي (ت ٙٚٙىػػ) ،روضذة الطذالبين ،المكتػب

اإلسالمي ،بيروت ،دمشؽ ،عمافٕٔٗٔ ،ىػٜٜٔٔ/ـ ،ج ،ٔٔٙصٕٕٔ .وابف نجيـ ،البحر الرائق ،ج ،ٚص.ٕٛ

(ٔ )ٙينظر :محمد خالد األتاسي ،شرح المَمة ،دار الكتب العممية ،صٕٕ.

(ٕ )ٙشرط نفػوذ القضػاء لمقاضػي بعممػو عنػد الشػافعية أف يكػوف أىػالً لمقضػاء ظػاىر التقػوى والػورع ،أمػا القاضػي الفاسػؽ المنصػب
لمضرورة فال ينفذ قضاؤه بعممو بال خالؼظ إذ ال ضرورة إلى تنفيذ ىذه الجزئية النػادرة مػع فسػقو الظػاىر وعػدـ قبػوؿ شػيادتو

بذلؾ قطعاً .ينظر :ابف حجر الييتمي ،أحمد بف محمػد بػف عمػي بػف حجػر( ،ت ٜٗٚى ػ) ،الفتذاوب الفقهيذة الكبذرب ،المكتبػة
اإلسالمية ،جٗ ،صٔ.ٕٜ

(ٖ )ٙابف نجيـ ،البحر الرائق ،ج ،ٚص .ٕٛوالخطيب الشربيني ،مغني المحتاج ،جٗ ،ٖ/ص .ٚٛوابف أبي الدـ ،إبراىيـ بػف عبػد
اهلل اليمػػذاني الحمػػوي الشػػافعي ،أدب القضذذاِّ ،و ازرة األوقػػاؼ ،الع ػراؽ ،طٔٔٗٓٗ ،ى ػػٜٔٛٗ/ـ ،صٓٗٔ .والرممػػي ،نهايذذة

المحتاج ،ج ،ٛصٖٕٗ.

(ٗ )ٙالدسوقي ،حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير ،جٗ ،ص.ٖٔٙ

(٘ )ٙالطحطاوي ،حاشية الطحطاوي عمى الدر المختار ،جٖ ،ص.ٕٓٛ

( )ٙٙوقد نص قانوف التحكيـ األردني في المادة  ٛبأنو :ال يجوز ألي محكمة أف تتدخؿ في المسائؿ التػي يحكميػا ىػذا القػانوف إال
في األحواؿ المبينػة فيػو ،وذلػؾ دوف إخػالؿ بحػؽ ىيئػة التحكػيـ فػي الطمػب مػف المحكمػة المختصػة مسػاعدتيا عمػى إجػراءات

التحكيـ وفؽ ما تراه ىذه الييئة مناسباً لحسف سير التحكيـ مثؿ دعوة شاىدأ وخبي أر واألمر بإحضػار مسػتند أو صػورة عنػو أو

االطالع عميو أو غير ذلؾ.

وجاء في قانوف التحكيـ المصري ،قانوف رقـ  ٕٚلسنة ٜٜٗٔـ ،في المادة (ٖٓ" :)ٖ/يجوز لكؿ مف الطرفيف أف يرفؽ ببياف

الدعوى أو بمذكرة الدفاع عمى حسب األحواؿ صو اًر مف الوثائؽ التي يسػتند إلييػا وأف يشػير إلػى كػؿ أو بعػض الوثػائؽ وأدلػة

اإلثبات التي يعتزـ تقديميا وال يخؿ ىذا بحؽ ىيئة التحكيـ في أي مرحمة كانت عمييا الدعوى في طمب تقديـ أصوؿ المستندات أو
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الوثائؽ التي يستند إلييا أي مف طرفي الدعوى".

( )ٙٚينظر :المراجع السابقة ،ابف عابديف ،رد المحتار ،ج٘ ،صٖٔٗ.

( )ٙٛابف نجيـ ،البحر الرائق ،ج ،ٚص .ٗٚواألتاسي ،شرح المَمة ،ج ،ٙصٕٗ.

( )ٜٙابف عابديف ،رد المحتار ،ج٘ ،صٖٔٗ .واألتاسي ،شرح المَمة ج ،ٙص.ٗٚ

(ٓ )ٚومف األسباب التي توجب عزؿ القاضي تعرضو لعوارض ،كالعوارض السماوية التي ال دخؿ لإلنساف فييا مثؿ الجنوف ونح ػػوه،
أو المكتسبة كالردة أوالفسؽ ،ينظر ابف مفمح ،محمد بف مفمح بف محمد المقدسي ،الفذروع ،عػالـ الكتػبٔٗٓ٘ ،ىػػٜٔٛ٘/ـ ،طٗ

ج ،ٙص.ٖٗٚ

(ٔ )ٚينظر :النظام القانوني لممحكم في الميدان التَاري ،عصنوف عبد الكريـ ،رسالة ماجستير ،جامعة الجزائر ،ص.ٗٚ

(ٕ )ٚينظر :ق اررات مَمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع في "أبو ظبي" بدولة اإلمارات العربية المتحػدة ٙ/ٔ ،ذي
القعدة ٘ٔٗٔىػ /الموافؽ ٔ ٙ/نيساف ابريؿ ٜٜ٘ٔـ.

(ٖ )ٚوقد نصت المادة ( )ٜٔمف قانوف التحكيـ األردني :إذا تعذر عمى المحكـ أداء ميمتو أو لـ يباشرىا أو انقطػع عػف أدائيػا بمػا
يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكػيـ ولػـ يتػنح ولػـ يتفػؽ الطرفػاف عمػى عزلػو ،يجػوز لممحكمػة المختصػة ،األمػر

بناء عمى طمب أي مف الطرفيف بقرار ال يقبؿ أي طريؽ مف طرؽ الطعف.
بإنياء ميمتو ً
(ٗ )ٚابف نجيـ ،البحر الرائق ،ج ،ٚص .ٕٜومجموعة مف عمماء اليند ،الفتاوب الهندية ،جٖ ،صٓٓٗ.

(٘ )ٚاتفػػؽ الفقيػػاء عمػػى لػػزوـ الوقػػؼ (أي ال يصػػح الت ارجػػع فيػػو) فػػي حػػاالت ثػػالث :األولػػى :أف يقػػض قػػاض بمزومػػو ظ ألنػػو فصػػؿ

مجتيد فيو ،وحكـ القاضي يرفع الخالؼ في المسائؿ االجتيادية إجماعاً .الثانية :أف يكػوف الوقػؼ معمقػاً عمػى المػوت فيعتبػر
حينئذ مف قبيؿ الوصية ،ويمزـ بعد المػوت فػي حػدود الثمػث ،ومثمػو أف يقػؼ اإلنسػاف الوقػؼ فػي حياتػو وبعػد مماتػو فيمػزـ بعػد

الموت كالوصية .الثالثة :أف يكوف الوقؼ مسجداً.

ومػػا عػػدا ىػػذه الحػػاالت فقػػد اختمػػؼ الفقيػػاء فػػي لػػزوـ الوقػػؼ عمػػى قػػوليف :األوؿ :ذىػػب أبػػو حنيفػػة -رحمػػو اهلل -فػػي الروايػػة
الراجحة عنو إلى عدـ لوزـ الوقؼ لمواقؼ (لمواقؼ ولمورثة حؽ الرجوع) وىذا بناء عمػى تكييفػو لموقػؼ بأنػو حػبس العػيف عمػى

ممػؾ الواقػؼ والتصػدؽ بالمنفعػة فقػط ،بمنزلػة العاريػة ،والعاريػة عنػده مػف العقػود غيػر الالزمػة .الثػاني :ذىػب الجميػور ومػنيـ
الصػاحباف مػف الحنفيػػة ،وعميػو الفتػوى أف الوقػػؼ ممػزـ ال يصػػح الرجػوع عنػو ،عمػػى خػالؼ فػي اشػػتراط القػبض أو التخميػػة أو

التولية (تولية قيـ أو متولي) وىذا ىو الراجح ،واهلل أعمـ.

ينظر :السرخسي ،المبسوط ،جٕٔ ،ص .ٕٜوقميوبي وعميرة ،أحمد سالمة القميوبي وأحمد البرلسي عميػرة ،حاشذيتهما عمذى

المحمي ،دار الفكر ،بيروت ،دوف طبعةٔٗٔ٘ ،ىػٜٜٔ٘/ـ ،جٖ ،صٖٓٔ .والقرافي ،أحمػد بػف إدريػس الق ارفػي شػياب الػديفظ ،دار
الغ ػػرب اإلس ػػالمئٜٜٗ ،ـ ،الذذذاخيرة ،ج ،ٙصٕٕٖ .واب ػػف ح ػػزـ ،أب ػػو محم ػػد عم ػػي ب ػػف أحم ػػد ب ػػف س ػػعيد ب ػػف ح ػػزـ األندلس ػػي (ت

ٗ٘ٙىػ )،المحمى ،دار الفكر ،بيروت ،ج ،ٜص .ٔٚٚوالزرقا ،،مصطفى أحمد ،أحكام الوقف ،طٔٔٗٔٛ ،ىػ ،صٖٔ.

( )ٚٙينظر :ابف فرحوف ،تبصرة الحكام ،جٔ ،ص .ٜ٘وابف حجر العسقالني ،فتح الباري شذرح صذحيح البخذاري ،المكتبػة السػمفية

ج ،ٚص٘ٗٔ .والصاوي ،بمغة السالك ،مطبعة عيسى الحمبي ،جٖ ،صٓ .ٕٚوابف مفمػح ،الفذروعٙ ،ج ،ص .ٜٔٛوابػف أبػي

الدـ ،أدب القضاِّ ،صٓٗٔ .والماوردي ،عمي بف محمد ،أدب القاضي ،مطبعة العاني ،العراؽ ،جٕ ،ص٘.ٖٛٙ ،ٖٛ

( )ٚٚسػػمطاف ارشػػد العػػاطفي ،الفذذرق بذذين التحكذذيم والوسذذائل األخذذرب فذذي حسذذم المناٌعذذات والتَربذذة الكويتيذذة فذذي التحكذذيم ،موقػػع
ح ػواس لممحام ػاة  -ينظػػر المػػادة (ٕ )ٕٙمػػف قػػانوف التحكػػيـ الع ارقػػي ،والمػػادة ٖٓ و ـ ٔ٘ٛمكػػرر ،مػػف قػػانوف اإلج ػراءات

المدنية اإلماراتي.

( )ٚٛينظر :المادة (٘ٗ) و ( )ٗٛمف قانوف التحكيـ المصري.
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( )ٜٚينظر :الطحاوي ،حاشية الدر المختار ،جٖ ،ص .ٕٓٙوابف عابديف ،رد المحتار ،ج٘ ،ص .ٕٗٚوابف اليماـ ،كماؿ الػديف

محمػػد بػػف عبػػد الواحػػد السيواسػػي ،شذذرح فذذتح القذذدير عمذذى الهدايذذة شذذرح بدايذذة المبتذذدي ،دار الكتػػب العمميػػة ،بيػػروت ،ج٘،

ص .ٜٗٛوابف نجيـ ،البحر الرائق .ٕٗ/ٚ ،والزيمعي ،تبيين الحقائق ،جٗ ،ٔ/صٖ .ٜوجماعػة مػف عممػاء الينػد ،الفتذاوب
الهندية ،جٖ ،ص .ٖٜٜوحيدر ،درر الحكامٗ ،ج ،ص.ٕٗٙ

(ٓ )ٛالحطاب ،مواهب الَميل ،ج ،ٙصٕٔٔ .والرممي ،شمس ،نهاية المحتاج ،ج ،ٙص.ٕٜٙ
(ٔ )ٛابف اليماـ ،شرح فتح القدير ،ج ،ٚص .ٕٜٛوالصاوي ،أحمد ،بمغة السالك ألقرب المسالك المسمى ،حاشية الصاوي عمى
الشذذرح الصذذغير ،دار الكتػػب العمميػػة ،جٗ ،ص .ٚٚوالمطيعػػي ،محمػػد نجيػػب ،تكممذذة المَمذذوع شذذرح المهذذاب ،دار الكتػػب

العممية ،ج ،ٕٙص .ٖٔٛوابف قدامة ،المغني ،جٕٔ ،ص.ٗٛٙ

(ٕ )ٛتكممة المَموع شرح المهاب ،ج ،ٕٙص .ٖٔٛوابف قدامة ،المغني ،جٕٔ ،ص.ٗٛٙ
(ٖ )ٛابف اليماـ ،شرح فتح القدير ،ج ،ٚص.ٕٜٛ

(ٗ )ٛالصاوي ،أحمد ،بمغة السالك ألقرب المسالك ،جٗ ،ص.ٚٚ
(٘ )ٛتكممة المَموع شرح المهاب.ٖٔٛ/ٕٙ ،
( )ٛٙابف قدامة ،المغني ،جٕٔ ،ص.ٗٛٙ

( )ٛٚأبو ليؿ ،التحكيم وأثرا في خصومات في ضوِّ الشريعة اإلسالمية ،صٕٗ .ٖٗ-
( )ٛٛأبو يوسؼ ،يعقوب بف إبراىيـ ،الخراج ،المطبعة السمفية ،القاىرة ،صٕٗ.ٕ٘-

( )ٜٛينظر :محمد عمى الرشداف ،شرح قانون التحكيم األردني ،دار اليازوري العممية ،عماف ،األردف ،ص.ٗٚ
(ٓ )ٜمحمد نعيـ ياسيف ،حَية الحكم القضائي بين الشريعة والقانون ،دار الفرقاف ،عماف ٜٗٔٛـ ،صٓٔ.

(ٔ )ٜينظر :ابف اليماـ ،فتح القدير ،ج٘ ،صٓٓ٘ .وابف فرحوف ،تبصرة الحكام ،جٔ ،صٖٗ .وابف قدامة ،المغني ،جٔٔ ،صٗ.ٛ

(ٕ )ٜينظر :المراجع السابقة.

(ٖ )ٜيستثنى مػف ذلػؾ أف يشػترط أحػد األطػراؼ لنفسػو حػؽ الرجػوع ويثبػت ذلػؾ كتابػة فػي عقػد التحكػيـ .أو أف يتفػؽ أطػراؼ النػزاع

عمى الرجوع عف التحكيـ ،أو أف يطعف في التحكيـ وتقبؿ المحكمػة بيػذا الطعػف فػتحكـ بػبطالف التحكػيـ أو فسػخو أو فسػاده،

السرطاوي ،محمود ،التحكيـ في الشريعة اإلسالمية دار الفكر ،عمػاف ،صٖٔ .وليػد محمػود الروابػده  -أمػؿ سػمير الجبػور-
إجراءات التحكيـ في الفقو اإلسالمي والقانوف األردنػي  -د ارسػة مقارنػة المجمػة األردنيػة فػي الد ارسػات اإلسػالمية ،مجمػد ٕٔ،

عدد ،ٕ :صٔ.ٕٔٚ-ٔٚ

(ٗ )ٜزكريا األنصاري ،محمد بف أحمػد ،فتح الوهذاب بشذرح مذنهج الطذالب ،ومعػو الرسػائؿ الذىبيػة فػي المسػائؿ الدقيقػة المنيجيػة،
دار الكتب العممية ،بيروت ،جٕ ،صٔٔٔ.

(٘ )ٜابف العربي ،أحكام القرآن ،جٔ ،ص.ٖٜٔ

( )ٜٙابف اليماـ ،فتح القدير ،ج ،ٚصٖ٘ٔ .وابف عابديف ،رد المحتػار ،جٗ ،ص .ٖٜٗوابػف نجػيـ ،البحذر الرائذق ج ،ٚصٕ٘.
وابف فرحوف ،تبصرة الحكام ،جٔ ،ص٘٘ .والشيرازي ،المهاب ،ج ،ٜص.ٖٚٛ

( )ٜٚالشيرازي ،المهاب ،ج ،ٜص .ٖٚٛوالنووي ،المَموع ،جٕٓ  ،ص.ٕٔٚ

( )ٜٛينظر :عبد المناف العيسى ،شرح قانون التحكيم السوري ،طٖٖٔٔٗ ،ىػٕٓٔٔ/ـ ،ص.ٚ
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